A cultural-awareness exercise book for first-year instruction in French, 1993 by Harvey Lottie, Joanne (Author) & Clowney, Earle D. (Degree supervisor)
A CULTURAL-AWARENESS EXERCISE BOOK FOR 
FIRST-YEAR INSTRUCTION IN FRENCH 
A DISSERTATION 
SUBMITTED TO THE FACULTY OF CLARK ATLANTA UNIVERSITY 
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR 
THE DEGREE OF DOCTOR OF ARTS 
BY 
JOANNE HARVEY-LOTTIE 




îit T - 
ABSTRACT 
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M. A., ATLANTA UNIVERSITY, 1969 
A CULTURAL-AWARENESS EXERCISE BOOK FOR FIRST-YEAR 
INSTRUCTION IN FRENCH 
ADVISOR: DR. EARLE D. CLOWNEY 
DISSERTATION DATED DECEMBER, 1993 
THIS DOCTORAL PROJECT IS A CULTURAL-AWARENESS EXER 
CISE BOOK FOR FIRST-YEAR INSTRUCTION IN FRENCH. IT IS 
INTENDED TO OFFER HISTORICAL AND CULTURAL INFORMATION 
WHICH WILL ENABLE STUDENTS TO EXPERIENCE, EMPATHIZE, 
HONOR AND RESPECT FOREIGN PEOPLE AND THEIR CULTURE, 
THE BOOK INCLUDES TWO PARTS: A METHODOLOGY SEC¬ 
TION AND A STUDENT ACTIVITY SECTION, THE FIRST PART, 
IN ENGLISH, CONTAINS VARIOUS APPROACHES TO TEACHING CUL 
TURE, THESE TECHNIQUES ARE EXPLAINED, DEFINED AND DIS¬ 
CUSSED. FOR THE MOST PART, THEY LEND THEMSELVES TO AC¬ 




THE SECOND AND MORE SIGNIFICANT PART OF THIS BOOK 
IS DESIGNED TO MEET THE CULTURAL NEEDS OF THE TEACHER 
AND STUDENT. IT CONSISTS OF FOUR UNITS: RELIGION AND 
TRADITION, DAILY LIFE, CULTURAL PASTIMES AND MODES OF 
TRAVEL. THE STUDENT ACTIVITIES IN THESE UNITS ARE DE¬ 
VELOPED WITH THE AUDIO-LINGUAL, INTERDISCIPLINARY AND 
HUMANISTIC APPROACHES IN MIND. VARIOUS ACTIVITIES SUCH 
AS MINI-DRAMAS, VIDEO PRESENTATIONS, ROLE-PLAYING, AND 
ARTIFACT STUDIES ARE PRESENTED TO PROMOTE ENGAGEMENT 
AND TO ELICIT A SENSE OF CARING FOR ANOTHER CULTURE. 
FOUR SETS OF MULTIPLE CHOICE QUESTIONS REFLECTING 
TOPICS ON RELIGION AND TRADITION, DAILY LIFE, CULTURAL 
PASTIMES, AND MODES OF TRAVEL ARE INCLUDED. THESE EX¬ 
AMINATIONS MAY BE EMPLOYED AT THE BEGINNING OF THE COURSE 
TO ASSESS STUDENT READINESS AND/OR AT THE END OF THE 
COURSE TO EVALUATE STUDENT ATTITUDINAL CHANGES. 
FINALLY, THE CULTURAL EXERCISES IN THIS BOOK ARE 
DESIGNED PRIMARILY FOR THE FIRST-YEAR FRENCH STUDENT, 
ON THE HIGH SCHOOL OR COLLEGE LEVEL, WHO HAS LITTLE OR 
NO UNDERSTANDING OR APPRECIATION FOR FOREIGN CULTURES. 
IT IS HOPED THAT AFTER BEING EXPOSED TO THE ACTIVITIES 
IN THIS BOOK, STUDENTS WILL ACQUIRE A BETTER UNDERSTAND¬ 
ING AND A FOND APPRECIATION FOR PEOPLE OF OTHER CULTURES, 
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INTRODUCTION 
IN AMERICAN COLLEGES AND UNIVERSITIES, AS WELL 
AS IN HIGH SCHOOLS, STUDENTS ARE FLOCKING TO FOREIGN 
LANGUAGE COURSES IN RECORD NUMBERS. NEARLY 1.2 MILLION 
STUDENTS ARE PRESENTLY ENROLLED IN F OREI G N~LAN G UAGE 
COURSES. IN 1990, 272,555 WERE ENROLLED IN FRENCH. 1 
IN THE STATE OF GEORGIA, 105,952 HIGH SCHOOL STUDENTS 
ARE ENROLLED IN F O R E I G N " L A N G U A G E COURSES. OF THE NUMER¬ 
OUS STUDENTS ENROLLED IN FOREIGN LANGUAGES, 28,128 ARE 
ENROLLED IN FRENCH CLASSES. 
ACCORDING TO THE QUALITY CORE CURRICULUM MANDATED 
BY THE STATE OF GEORGIA, FIRST-YEAR FRENCH IS A COURSE 
DESIGNED TO BEGIN THE DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO FUNC¬ 
TION IN FRENCH. EMPHASIS IS PLACED ON DEVELOPING PRO¬ 
FICIENCY IN THE AURAL-ORAL MASTERY OF THE FRENCH SOUND 
SYSTEM, ACQUISITION OF A LIMITED NUMBER OF BASIC STRUC¬ 
TURES AND A CONTROLLED VOCABULARY. THERE IS A SYSTEM¬ 
ATIC DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO READ AND WRITE MATE¬ 
RIALS MASTERED AURALLY AND ORALLY. FURTHER, STUDENTS 
SHOULD DEMONSTRATE AN UNDERSTANDING OF FOREIGN PEOPLE 
AND THEIR CULTURE,2 
1 
2 
THE DEKALB COUNTY SCHOOL SYSTEM, GEORGIA'S LARG¬ 
EST, PROVIDES A PROGRAM OF SUSTAINED, INNOVATIVE FOR¬ 
EIGN-LANGUAGE INSTRUCTION AND ASPIRES TO MEET THE CHAL¬ 
LENGE OF THE WORLD TODAY BY ENROLLING 14,130 FOREIGN- 
LANGUAGE STUDENTS WITH 2,961 MATRICULATING IN FRENCH. 
SYSTEMWIDE AT EVERY LEVEL, DEKALB OFFERS OPPORTUNITIES 
FOR STUDENTS TO BECOME FLUENT IN THE LANGUAGE OF FOR¬ 
EIGN COUNTRIES AND TO BE INFORMED ABOUT THE CULTURES 
OF THEIR PEOPLE.^ 
THE DEKALB COUNTY SCHOOL SYSTEM ASPIRES TO MEET 
THE GOALS AND REQUIREMENTS MANDATED BY THE STATE OF GEOR¬ 
GIA, IN 1991, THE SYSTEM IMPLEMENTED ITS REVISED CUR¬ 
RICULUM GUIDE IN THE MIDDLE AND SECONDARY SCHOOLS. ÎHE 
GUIDE REPRESENTS THE VIEWS OF MANY EXPERIENCED FOREIGN- 
LANGUAGE TEACHERS AND COORDINATORS. ÏHIS COURSE GUIDE 
IS VERY HELPFUL IN THAT IT CONTAINS OBJECTIVES, METH¬ 
ODOLOGY, ACTIVITIES AND RESOURCE MATERIALS WHICH EXPAND 
AND ENRICH THE F O RE I GN"LAN G UA GE STUDENTS' PERSPECTIVE. 
THE FOCUS ON MASTERY OF BASIC READING AND SPEAKING SKILLS, 
THOUGH, OFTEN LEAVES THE GOAL OF TEACHING STUDENTS TO 
"UNDERSTAND THE OTHER CULTURE" UNMET. A CULTURAL-AWARE¬ 
NESS EXERCISE BOOK FOR FIRST-YEAR FRENCH INSTRUCTION 
WOULD BE AN IDEAL ASSET TO TEACHERS IN ORDER TO HELP 
THEM INVOLVE STUDENTS IN ACTIVITIES WHICH WILL ENABLE 
THEM TO EXPERIENCE, EMPATHIZE WITH, HONOR AND RESPECT 
3 
FOREIGN CULTURE. A CULT URAL"AWARENESS EXERCISE BOOK 
WOULD ALSO PREPARE THE F I R ST"YEAR HIGH SCHOOL OR COLLEGE 
FRENCH STUDENTS, WHO HAVE LITTLE OR NO KNOWLEDGE OF 
FRENCH CULTURE, TO SUCCESSFULLY ACQUIRE A BASIC AWARE¬ 
NESS OF THE CULTURAL TRAITS OF THOSE WHO SPEAK THE TAR¬ 
GET LANGUAGE. 
THE IDEAS THE AUTHOR HAS COLLECTED FOR THE SUC¬ 
CESSFUL TEACHING OF CULTURE HAVE COME FROM MANY DIFFER¬ 
ENT SOURCES. THEY HAVE RESULTED FROM HER OWN YEARS OF 
EXPERIENCE; THEY HAVE RESULTED FROM RESEARCHING AND COM¬ 
PILING SUPPLEMENTARY INFORMATION FROM A NUMBER OF SOURCES. 
ALSO, THE WRITER HAS TAKEN MANY METHODOLOGY COURSES AND 
IN-SERVICE TRAINING CLASSES WHICH FOCUSED ON TEACHING 
CULTURE AS AN INTEGRAL PART OF THE LEARNING PROCESS. 
SOME IDEAS HAVE RESULTED FROM SUGGESTIONS OUTLINED IN 
THE DEKALB COUNTY COURSE GUIDE. OTHER IDEAS HAVE ORIGI¬ 
NATED FROM CONVERSATIONS AND SUGGESTIONS FROM NUMEROUS 
INSTRUCTORS OF FRENCH WHO DO NOT TEACH CULTURE BECAUSE 
THEY FEAR THAT THEY DO NOT KNOW ENOUGH ABOUT IT OR HAVE 
NEVER TRAVELED TO A FOREIGN COUNTRY. 0MAGGIO SUGGESTS: 
ANOTHER REASON THAT SOME TEACHERS NEGLECT THE TEACH¬ 
ING OF CULTURE IS THAT IT INVOLVES DEALING WITH STU¬ 
DENT ATTITUDES--A SOMEWHAT THREATENING, VAGUE AND 
UNQUANT I F I ABLE AREA. TEACHERS ARE OFTEN CONFUSED 
ABOUT WHAT ASPECT OF CULTURE TO TEACH. MANY TEACH¬ 
ERS TEND TO USE ONE OF THESE APPROACHES: ÏHE FRAN¬ 
KENSTEIN APPROACH--A TACO FROM HERE, A FLAMENCO DANCER 
FROM THERE. ÏHE A"F AP P R OACH"-FOLK DANCES, FESTI¬ 
VALS, FAIRS, AND FOOD. ÏHE GUIDED TOUR APPROACH"- 
IDENTIFICATION OF MONUMENTS AND CITIES. ÏHE "BY"THE- 
WAY APPROACH,”--SPORADIC LECTURES OR BEHAVIOR SELECTED 
INDISCRIMINATELY TO EMPHASIZE CONTRAST. ** 
STUDENTS WILL ATTAIN THE NECESSARY SKILLS FOR UNDERSTAND¬ 
ING AND APPRECIATING ANOTHER CULTURE WHEN CULTURAL IN¬ 
FORMATION IS CONVEYED IN AN INTEGRATIVE EXPERIENTIAL 
FASHION. 
THE AUTHOR HAS RESEARCHED THE NECESSITY FOR THIS 
CULTURAL-AWARENESS EXERCISE BOOK EXTENSIVELY. SHE HAS 
EXAMINED THE FIRST-YEAR FRENCH TEXTBOOKS FOR THE ÜEKALB, 
FULTON, GWINNETT AND ATLANTA SCHOOL SYSTEMS. SHE HAS 
EXAMINED FRENCH BOOKS IN NUMEROUS LIBRARIES AND CATA¬ 
LOGS, IN SEARCH OF A TEXT PRIMARILY BASED ON THE TEACH¬ 
ING OF CULTURE, WITH EXERCISES DEVELOPED TO ENHANCE STU¬ 
DENT EMPATHY OF FOREIGN CULTURES. ÏHE TEXTBOOKS PERUSED 
OFFER A GREAT DEAL OF INFORMATION ON GRAMMAR AND VOCABU¬ 
LARY OR BITS OF INFORMATION ON CULTURAL PRACTICES, HOW¬ 
EVER, NONE OF THESE BOOKS REALLY ADDRESSES WHY THESE 
CULTURAL DIFFERENCES EXIST. IN THE BOOK, RENCONTRE. 
ADOPTED BY THE ÜEKALB COUNTY SCHOOL SYSTEM, THERE IS 
A CULTURAL SUPPLEMENT TO THE TEXTBOOK. THIS SUPPLEMENT 
OFFERS TWO TO THREE PARAGRAPHS OF CULTURAL INFORMATION 
PER LESSON, BUT DOES NOT OFFER EXPLANATIONS FOR THE MA¬ 
TERIALS PRESENTED. ÎHE TEXTBOOK, SON ET SENS, EMPLOYED 
BY THE ATLANTA PUBLIC SCHOOL SYSTEM, INCLUDES CULTURAL 
INFORMATION IN THE TEACHER'S EDITION. ÏHE TEACHER HAS 
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THE OPTION OF READING THE MATERIALS TO THE STUDENTS OR 
DEVELOPING ACTIVITIES FOR THEIR USE. THE BOOK, SALUT 
LES AMIS, ADOPTED BY THE FULTON COUNTY PUBLIC SCHOOL 
SYSTEM, INCLUDES A SECTION IN EACH CHAPTER CALLED "NOTE 
CULTURELLE." THE "NOTE CULTURELLE" IS A READING PAS¬ 
SAGE IN THE TARGET LANGUAGE ABOUT THE CULTURE. ÎHE TEXT¬ 
BOOK, SALUT LES AMIS, ALSO INTRODUCES CULTURAL INFOR¬ 
MATION IN A WORKBOOK OF GAMES, PUZZLES, AND ACTIVITIES. 
THE TEXTBOOK, ET VOUS, USED BY THE GWINNETT SYSTEM ALSO 
OFFERS READING PASSAGES, FOLLOWED BY QUESTIONS. NONE 
OF THE TEXTBOOKS EXAMINED EXPLAINS WHY THESE CULTURAL 
PRACTICES EXIST, NOR DO THEY PROVIDE ENGAGING ACTIVI¬ 
TIES TO PROMOTE STUDENT EMPATHY OR RESPECT FOR THE CUL¬ 
TURE. AS THESE FIRST-YEAR STUDENTS TRY TO ACQUIRE A 
WEALTH OF KNOWLEDGE ON THE HISTORY AND CULTURE OF THE 
FRENCH PEOPLE, THE WRITER WOULD LIKE TO SEE THESE STU¬ 
DENTS, WHO LIVE IN AN INTERNATIONAL CITY“_THE OLYMPIC 
CITY FOR THE 1996 GAMES--BECOME MORE TOLERANT OF FOR¬ 
EIGN PRACTICES OR CUSTOMS. 
THIS BOOK CONSISTS OF TWO PARTS: A METHODOLOGY 
SECTION AND A STUDENT ACTIVITY SECTION. ÏHE FIRST PART, 
IN ENGLISH, CONTAINS VARIOUS APPROACHES TO TEACHING CUL¬ 
TURE AND IS PREPARED FOR US F O REI GN-LAN G UAGE TEACHERS 
WHO ARE DESIROUS OF MAKING THE TEACHING OF CULTURE A 
MORE MEANINGFUL EXPERIENCE FOR OUR STUDENTS. 
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SEVERAL APPROACHES WILL BE DEFINED AND DISCUSSED. 
THE AUDIO-MOTOR TECHNIQUE, THE CULTURE CAPSULE, THE HY¬ 
POTHETIC REFINEMENT METHOD, THE VIDEO APPROACH, THE NA¬ 
TIVE INFORMANT APPROACH, THE CULTURAL ASSIMILATOR AP¬ 
PROACH. THE SEMIOTIC APPROACH AND THE ARTIFACT STUDY 
ARE ALL METHODS WHICH LEND THEMSELVES TO THE IDEOLOGY 
OF STUDENT INVOLVEMENT. ÏHESE APPROACHES ARE NOT IN¬ 
TENDED TO STIFLE CREATIVITY, FOR THE WRITER KNOWS THAT 
AS TEACHERS, WE MUST FIND OUR OWN "NICHE" BASED ON EX¬ 
PERIENCE, INDIVIDUAL PERSONALITY, ABILITIES AND STUDENT 
POPULATION. HOWEVER, THESE METHODS DO ENCOURAGE US TO 
IMPROVISE, TO ALTER, TO REARRANGE, TO EXPLORE IDEAS PRE¬ 
SENTED TO MEET THE NEEDS OF OUR INDIVIDUAL STUDENTS WHILE 
ENCOURAGING THEM TO UTILIZE THE TARGET LANGUAGE. 
AS FOREIGN-LANGUAGE TEACHERS, WE ARE ALSO FACED 
WITH THE ARDUOUS TASK OF TEACHING A NEW LANGUAGE, A LAN¬ 
GUAGE THAT IS FOREIGN TO ITS LISTENER. BESIDES TEACH¬ 
ING A NEW SOUND SYSTEM AND A NEW INTONATION PATTERN, 
WE ARE BURDENED WITH THE TASK OF MAKING STUDENTS AWARE 
OF THE HISTORICAL AND CULTURAL TRADITION OF THE FRENCH. 
SOME OF US ARE VERY UNCOMFORTABLE WITH THE TASK BECAUSE 
OF OUR LACK OF EXPOSURE IN COLLEGE OR OUR INABILITY TO 
TRAVEL TO A FOREIGN COUNTRY. ÏHUS, WE RELY ON THE SMALL 
AMOUNTS OF INFORMATION PROVIDED FOR US IN THE TEXTBOOK 
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OR CURRICULUM GUIDE. MOREOVER, THESE ACTIVITIES WHICH 
SEEK TO DEEPEN STUDENT'S CULTURAL UNDERSTANDING BECOME 
MERELY SOMETHING TO READ OR SOMETHING TO TRANSLATE. 
CARROLL IN HER BOOK, MISUNDERSTANDINGS: THE FRENCH-AMERI- 
CAN EXPERIENCE, NOTES: 
EVERY CULTURE HAS ITS OWN WAY. IF WE WOULD TRULY 
UNDERSTAND THE FRENCH OR THE ITALIAN, OR JAPANESE 
OR EGYPTIANS, WE MUST DO MORE THAN STUDY THEIR GEOGRA¬ 
PHY, HISTORY, LITERATURE OR LEARN TO SPEAK THEIR LAN¬ 
GUAGE. WE MUST MAKE AN EFFORT TO SEE THE WORLD FROM 
THEIR POINT OF VIEW.^ 
AS DEVOTEES OF THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES, 
WE KNOW THAT FOR THE ACQUISITION OF KNOWLEDGE ABOUT A 
FOREIGN PEOPLE, THE LEARNING PROCESS SHOULD PROVIDE THE 
STUDENT WITH NUMEROUS CHALLENGING AND MEMORABLE EXPERI¬ 
ENCES. WHEN STUDENTS ARE ACTIVELY INVOLVED IN THE LEARN¬ 
ING PROCESS, THEY TEND TO CHERISH WHAT THEY LEARN. THESE 
EXPERIENCES SHOULD BE AN INTEGRAL PART OF THE LEARNING 
PROCESS. IF WE ARE TO ACCOMPLISH THESE GOALS, WE MUST 
CONSIDER EMPLOYING THE HUMANISTIC APPROACH, AN APPROACH 
WHICH ENCOURAGES AND GENERATES CREATIVITY, ORIGINALITY, 
AND INVOLVEMENT. THIS APPROACH WILL ENABLE OUR STUDENTS 
TO DISCOVER, TO MAKE WISE DECISIONS, TO THINK FOR THEM¬ 
SELVES, AND TO FORM RATIONAL AND FAIR OPINIONS ABOUT 
PEOPLE OF ANOTHER CULTURE. 
SEVERAL NEW APPROACHES HAVE BEEN DEVELOPED OVER 
THE YEARS TO ACCOMMODATE THE NEED FOR FOREIGN LANGUAGES 
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RELATED TO SERVICES IN INTERNATIONAL TRADE AND INTER¬ 
NATIONAL RELATIONS. STRASHEIM STATES THAT THE EMERGENCE 
OF GLOBAL EDUCATION WITH EMPHASIS ON TRANSNATIONAL IS¬ 
SUES AND CULTURAL AWARENESS IS REFOCUSING FOREIGN-LAN¬ 
GUAGE TEACHERS' ATTENTION ON THE GOALS AND OBJECTIVES 
OF CULTURE IN K -12 SECOND-LAN G UAGE EDUCATION. 6 IT IS 
A MUST THAT WE FOCUS OUR ENERGIES ON THE IMPLEMENTATION 
OF GLOBAL EDUCATION IN THE CLASSROOM, IN ORDER TO ACHIEVE 
THIS GOAL, WE MUST BE PROPERLY TRAINED AT THE COLLEGE 
AND UNIVERSITY LEVELS. LAFAYETTE NOTES THE ROLE OF THE 
METHODS INSTRUCTOR SHOULD BE VIEWED AS PIVOTAL TO THE 
DEVELOPMENT OF AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE AMONG STU¬ 
DENTS IN TEACHER EDUCATION PROGRAMS.7 IF WE ARE TRAINED 
TO TEACH CULTURE IN A MEANINGFUL WAY, STUDENTS WILL BE 
MORE APT TO ATTAIN KNOWLEDGE AND APPRECIATION FOR VARI¬ 
OUS CULTURES. 
COLLEGES AND UNIVERSITIES MUST PREPARE US, THE 
FOREIGN-LANGUAGE TEACHERS, FOR TRAINING IN A GLOBAL AND 
PLURALISTIC SOCIETY, AND WE IN TURN MUST INSURE THAT 
OUR STUDENTS UNDERSTAND WHY THE STUDY OF ANOTHER CUL¬ 
TURE IS NECESSARY. MANTLE~BROMLEY INDICATES THAT THOUGH 
TEACHERS ARE OBLIVIOUS TO THE FACT THAT BOTH LANGUAGE 
AND CULTURE LEARNING ARE A PROCESS OF ACCULTURATION, 
THEY ARE NOT ENTIRELY SURE HOW MUCH ALTERATION HAS TO 
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BE MADE TO STUDENTS' CULTURAL PATTERN.® RESEARCH SUG¬ 
GESTS THAT ATTITUDES AFFECT STUDENTS' MOTIVATION TO 
LEARN AND WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN ACCULTURATION. 
STUDENTS SEE ACCEPTING ANOTHER CULTURE AS A THREAT TO 
ETHNOCENTR I SMj THEY SOMETIMES FEEL UNPATRIOTIC. THERE¬ 
FORE, WE MUST MOLD OUR STUDENTS INTO LEARNING ANOTHER 
CULTURE BY UNDERSTANDING THEIR OWN. ÏHE OTHER CULTURE 
BECOMES ANOTHER MEANS TO AN END INSTEAD OF A METHOD TO 
BE SHUNNED.9 
THE SECOND AND MORE SIGNIFICANT PART OF THIS BOOK 
IS WRITTEN IN ENGLISH AND IN FRENCH AND IS DESIGNED TO 
MEET THE CULTURAL NEEDS OF TEACHER AND STUDENT. PART 
II IS DIVIDED INTO FOUR UN I TS-"REL I G I ON AND TRADITION, 
DAILY LIVING, CULTURAL PASTIMES AND MODES OF TRAVEL. 
THE STUDENT ACTIVITIES ARE DEVELOPED WITH THE AUDIO-LIN¬ 
GUAL, INTERDISCIPLINARY AND HUMANISTIC APPROACHES IN 
MIND. THE WRITER IS IN AGREEMENT WITH BROOKS WHO STATES 
"CULTURE WILL NOT BE GEOGRAPHY, HISTORY, FOLKLORE, SOCIO 
LOGY, LITERATURE, AND CIVILIZATION. CULTURE WILL BE 
EXPERIENCED AS GROWTH, REFINEMENT, FINE ARTS, PATTERNS 
OF LIVING AND A TOTAL WAY OF LIFE."10 THE INTERDISCI¬ 
PLINARY APPROACH WILL BE EMPLOYED AND WILL INCORPORATE 
VARIOUS FIELDS OF KNOWLEDGE,1 THE HUMANISTIC APPROACH 
WILL BE UTILIZED AND WILL PROMOTE CREATIVITY, ORIGINAL¬ 
ITY, AND INVOLVEMENT. STUDENTS WILL PARTICIPATE IN 
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MINI-DRAMAS, VIDEO PRESENTATIONS, ROLE-PLAYING SITUA¬ 
TIONS, ORAL DISCUSSIONS, AND VARIOUS ACTIVITIES TO PRO¬ 
MOTE INVOLVEMENT AND TO ELICIT A SENSE OF CARING FOR 
ANOTHER CULTURE. 
EACH UNIT WILL BE FOLLOWED BY A SERIES OF MUL¬ 
TIPLE-CHOICE QUESTIONS REFLECTING TOPICS ON HOLIDAYS 
AND TRADITIONS, DAILY LIFE, SPORTS, CULTURAL PASTIMES, 
AND TRAVEL. THESE EXAMINATIONS MAY BE EMPLOYED AT THE 
BEGINNING OF THE COURSE TO ASSESS STUDENT READINESS AND/ 
OR AT THE END OF THE COURSE TO EVALUATE PROGRESS. 
ALL INFORMATION PRESENTED IN THIS CULTURAL-AWARE¬ 
NESS EXERCISE BOOK WILL PROVIDE MEANINGFUL CULTURAL AND 
HISTORICAL EXPERIENCES FOR FIRST-YEAR FRENCH STUDENTS 
AND IS PRESENTED WITH THE NOTION THAT IT WILL SATISFY 
AT LEAST TWO OF THE OBJECTIVES MANDATED BY THE STATE 
OF GEORGIA QUALITY CORE CURRICULUM, AS WELL AS THOSE 
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NEW CULTURAL APPROACHES 
IN AN EFFORT TO IMPROVE STUDENT CULTURAL AWARE¬ 
NESS, MANY TEACHERS AND THOSE CONCERNED HAVE DEVELOPED 
OVER THE YEARS DIFFERENT TEACHING APPROACHES. EACH OF 
THE APPROACHES DEVELOPED TO IMPROVE THE TEACHING OF FOR¬ 
EIGN CULTURE IS NOT CATEGORIZED AS AN ABSOLUTE METHOD. 
HOWEVER, EACH OF THESE APPROACHES IS DESIGNED TO ACTIVE¬ 
LY INVOLVE STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS AND TO EN¬ 
COURAGE EMPATHY AND RESPECT FOR FOREIGN CULTURE. 
ONE OF THE MOST INNOVATIVE APPROACHES TO TEACH¬ 
ING CULTURE IS THE AUD IQ-MOTOR UNIT. AN EFFECTIVE DE¬ 
VICE FOR DEVELOPING SKILLS IN LISTENING COMPREHENSION, 
AND HAS PROVEN TO BE A VALUABLE TECHNIQUE FOR CROSS-CUL¬ 
TURAL LEARNING, ELKIN AND MORAIN STATE: 
THROUGH VISUAL, AUDITORY, AND MOTOR INVOLVEMENT, STU¬ 
DENTS PERCEIVE UNIQUE CUSTOMS. ÎHE TEACHER DEVELOPS 
A SERIES OF 10 TO 20 COMMANDS AROUND A COMMON THEME. 
THE COMMANDS ARE PRESENTED ON TAPE AND THE RESPONSES 
PROVIDED BY THE TEACHER. STUDENTS WATCH THE TEACH¬ 
ER'S PERFORMANCE AS THEY LISTEN TO THE COMMANDS, AS¬ 
SOCIATING SOUND WITH MEANING. THEN THEY JOIN THE 
TEACHER IN PANTOMIMING THE RESPONSES TO THE TAPED 
COMMAND.1 
AFTER A WHILE STUDENTS PERFORM WITHOUT THE TEACHER AND 
MEANING IS THUS INTERNALIZED. ÎHE AUDIQ-MOTOR TECHNIQUE 
REINFORCES LISTENING COMPREHENSION, IMAGINATION, VOCABU" 
12 
13 
LARY AND CULTURAL INSIGHTS. IT IS THE ROLE OF THE 
TEACHER, HOWEVER, TO EMPLOY VISUAL REALIA TO TEACH AP¬ 
PROPRIATE VOCABULARY AND TO CAREFULLY ANALYZE CONTENT 
AND DISCUSSION TO HELP THE STUDENT UNDERSTAND THE CON¬ 
CEPT. IT IS THE ROLE OF THE TEACHER TO CIRCULATE AMONG 
SMALL AND LARGE GROUPS TO FACILITATE DISCUSSION AND THE 
ACQUISITION OF KNOWLEDGE. 
THE CULTURE CAPSULE, ANOTHER APPROACH TO TEACH¬ 
ING CULTURE, IS SHORT, MEANINGFUL AND APPLICABLE. ANY 
TEACHER, NEW OR EXPERIENCED, MAY CONSTRUCT A CULTURE 
CAPSULE. THE CULTURE CAPSULE TECHNIQUE TRIES TO PICK 
OUT THOSE KEY CULTURAL DIFFERENCES WHICH ARE ESPECIALLY 
DIFFICULT FOR THE OUTSIDER TO UNDERSTAND ON THE BASIS 
OF HIS OWN LIFE EXPER IENCES.2 THE CULTURE CAPSULE 
SHOULD LAST NO MORE THAN TEN MINUTES, SHOULD BE SELF- 
CONTAINED, AND LIMITED TO ONE DIFFERENCE. THE PARAPHER¬ 
NALIA FOR THE CULTURE CAPSULE CAN INCLUDE SLIDES, RE¬ 
ALIA, PHOTOS AND A SCRIPT. WHAT CULTURE CAPSULES BRING 
TO THE CLASSROOM IS KNOWLEDGE ABOUT THE REALITIES OF 
LIFE IN A FOREIGN LAND. 
ANOTHER METHOD WHICH PROMOTES A GREAT DEAL OF 
STUDENT ENGAGEMENT IS THE CULTURE CLUSTER METHOD, A SE¬ 
RIES OF CULTURE CAP SULES"-EACH OF WHICH INTRODUCES A 
DIFFERENT ASPECT OF A CENTRAL THEME. MORAIN NOTES: 
EACH CAPSULE IN THE SERIES IS A SELF-CONTAINED LES¬ 
SON WHICH CAN BE PRESENTED IN ISOLATION, BUT EACH 
CAPSULE CONTRIBUTES INSIGHT INTO THE MORE COMPLEX 
ASPECT OF CULTURE REPRESENTED BY THE TOTAL CLUSTER. 
TAKING THE FORM OF SIMULATION OR MINI-DRAMAS, THE 
FINAL ACTIVITY UNIFIES AND SUMMARIZES THE SERIES OF 
CAPSULES .3 
ANOTHER APPROACH TO ENHANCE THE TEACHING OF CUL¬ 
TURE IS THE VIDEO APPROACH. CURRENTLY, PROPONENTS OF 
VIDEO TECHNOLOGY ARGUE THAT VIDEO IS A VALUABLE TOOL 
FOR INFUSING THE CLASSROOM WITH CULTURE. ÎHE VIDEO CAN 
DRAW STUDENTS INTO DYNAMIC INTERCHANGES AMONG NATIVE 
SPEAKERS IN DAY-TO-DAY LIVING SITUATIONS. IT CAN CRE¬ 
ATE A RICH CLASSROOM ENVIRONMENT IN WHICH THE LINK BE¬ 
TWEEN LANGUAGE AND CULTURE IS EASILY RECOGNIZED.^ HER- 
RON AND HANLEY POINT OUT THAT STUDENT RETENTION IS DOU¬ 
BLED WHEN THE STUDENTS READ THE TEXT FIRST. 
AN APPROACH WHICH HELPS TO IMPROVE STUDENT ATTI¬ 
TUDES ABOUT FOREIGN COUNTRIES IS THE DIRECT EXPOSURE 
APPROACH OR THE NATIVE INFORMANT APPROACH. OMAGGIO SUG¬ 
GESTS THAT NATIVE INFORMANTS CAN BE A VALUABLE RESOURCE 
TO THE CLASSROOM TEACHER BOTH AS A SOURCE OF INFORMA¬ 
TION ABOUT THE TARGET CULTURE AND AS LINGUISTIC MODELS 
FOR STUDENTS.^ THESE NATIVE SPEAKERS MAY BE UNIVERSITY 
STUDENTS OR WORKERS FROM THE PRIVATE OR BUSINESS SEC¬ 
TOR. THEY MIGHT BE INVITED TO SPEAK ON A SPECIFIC TOPIC 
OR PARTICIPATE IN AN AUDIO-TAPED INTERVIEW. ÎHE TEACHER 
SHOULD MAKE THE SPEAKER FEEL AS COMFORTABLE AS POSSIBLE 
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BY MEETING WITH HIM/HER PRIOR TO HIS VISIT WITH A LIST 
OF POSSIBLE QUESTIONS TO HELP GUIDE THE DISCUSSION, 
STUDENTS ARE ENCOURAGED TO USE THE TARGET LANGUAGE AND 
LATER EXPRESS APPRECIATION FOR THE SPEAKER'S VISIT, 
HYPOTHETIC REFINEMENT IS A SEVEN-STEP PROCESS 
TO REFINE STUDENTS' INITIAL PERCEPTIONS OF AN ASPECT 
OF THE TARGET CULTURE THROUGH RESEARCH SKILLS. ACCORD¬ 
ING TO JARSTAD, THE SIX-STEP PROCESS FOR SIMULATING THE 
HYPOTHETIC REFINEMENT PROCESS IS AS FOLLOWS: 
1. STUDENTS PERCEIVE AN ASPECT OF THE CULTURE 
THROUGH LEARNING MATERIALS, TEACHER PRESEN¬ 
TATION, OR OTHER SOURCES, 
2. STUDENTS MAKE A STATEMENT ABOUT THE CULTURE 
AS A RESULT OF THIS PERCEPTION. 
3. STUDENTS SEEK MULTIPLE SOURCES OF INFORMA¬ 
TION SUCH AS NEWSPAPERS, SLIDES, REALIA, 
AND NATIVE INFORMANTS. 
A. STUDENTS QUESTION, COMPARE, ANALYZE AND RE¬ 
PORT THEIR FINDINGS. 
5. STUDENTS MODIFY THE STATEMENT IN STEP 2 AND 
CONTINUE TO SEEK ADDITIONAL INFORMATION. 
6. STUDENTS EXAMINE A RELATED FEATURE OF THEIR 
OWN CULTURE USING THE SAME PROCESS,6 
THIS PROCESS DEFINITELY ENGAGES STUDENTS AND LEAVES THEM 
WITH THE FEELING THAT THEY HAVE SOLVED THEIR OWN PROB¬ 
LEM OF MISCONCEPTIONS ABOUT ANOTHER CULTURE. 
ANOTHER METHOD USED BY MANY FOREIGN-LANGUAGE TEACH¬ 
ERS AS AN ENHANCEMENT FOR TEACHING CULTURE IS CALLED 
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DECREASING STEREOTYPIC PERCEPTIONS, WHICH HELPS STUDENTS 
TO UNDERSTAND THE DANGERS OF MAKING UNWARRANTED GENER¬ 
ALIZATIONS ABOUT PEOPLE OF ANOTHER CULTURE, HEUSINKVELD 
INDICATES THAT THE GREATEST SHOCK OF AN I NTERCULTU RAL 
EXPERIENCE MAY NOT BE IN THE ENCOUNTER WITH THE DIFFER¬ 
ENT CULTURE BUT IN RECOGNITION OF HOW OUR OWN CULTURE 
HAS SHAPED US AND WHAT WE DO,^ 0MAGGIO STATES THAT STE¬ 
REOTYPES ARE MOST HARMFUL IF THEY CREATE BARRIERS TO 
UNDERSTANDING AND PREVENT THE DEVELOPMENT OF EMPATHY, 
THEY ARE ESPECIALLY UNFAIR IF THE BEHAVIOR OF ONE INDI¬ 
VIDUAL FROM THE TARGET CULTURE IS GENERALIZED TO ALL 
ITS PEOPLE,8 To CONSTRUCT THIS TYPE OF ACTIVITIES, ONE 
MUST BEGIN WITH A GOAL~"EVAL UAT I NG A STATEMENT ABOUT 
SOCIETY. THE TEACHER GIVES DIRECTIONS WHICH ARE FOL¬ 
LOWED BY A WRITTEN OR ORAL ACTIVITY, AFTER CERTAIN AS¬ 
PECTS ARE EXAMINED, STUDENTS TRY TO DISCOVER WHAT THOSE 
UNDERLYING VALUES ARE, 
THE INDIVIDUAL APPROACH FOR ACQUISITION OF CUL¬ 
TURE IS AN EXCELLENT METHOD, FOR IN THIS TECHNIQUE, STU¬ 
DENTS LEARN TO BUILD EMPATHY FOR A CULTURE, "NEVER LOSE 
SIGHT OF THE INDIVIDUAL. As STUDENTS AND TEACHERS OF 
FOREIGN LANGUAGES, WE SHOULD NOT BECOME SO ABSORBED WITH 
WATCHING PEOPLE FROM THE OUTSIDE THAT WE FAIL TO SEE 
A CULTURE FROM INSIDE."9 CERTAINLY, TEACHERS MUST MAKE 
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TEACHING CULTURE A PERSONAL EXPERIENCE FOR THE STUDENT. 
STUDENTS MUST LIVE THE LIFE OF THE NATIVE. WHEN THIS 
IS NOT POSSIBLE,, SIMULATION IS THE KEY. HAMMERS SUG¬ 
GESTS SIMULATING THE TOTAL GEOGRAPHIC EXPERIENCE; STU¬ 
DENTS WILL TAKE ON IDENTITIES BY ACQUIRING A NAME AND 
DESIGNING GENETIC CHARACTERISTICS. STUDENTS WILL RE¬ 
LATE EVENTS IN FOREIGN HISTORY TO MAJOR EVENTS IN THEIR 
LIFE.10 IF THIS APPROACH IS USED CONSISTENTLY, STUDENTS 
WILL BE EMPATHETIC TOWARDS PERSONS FROM ANOTHER CULTURE. 
CULTURE ASSIMILATORS AND CULTQQNS ARE TWO 
APPROACHES WHICH HAVE BEEN PROVEN TO BE WORTHWHILE AP¬ 
PROACHES ,11 THE CULTOON FEATURES A DRAWING DEPICTING 
A PARTICULAR BEHAVIOR AND IS ACCOMPANIED BY AN EXPLANA¬ 
TION ABOUT WHY THIS BEHAVIOR IS STRANGE OR UNDESIRABLE. 
FOR STUDENTS WHO RESPOND TO VISUAL STIMULI, THIS IS AN 
EXCELLENT TECHNIQUE FOR ACQUISITION OF CULTURE. BY CON¬ 
TRAST, THE CULTURAL ASSIMILATORS RELY ON THE STUDENTS' 
ABILITY TO READ ORALLY OR SILENTLY, A CRITICAL INCIDENT 
ILLUSTRATING A POINT OF MI SCOMMU N ICAT I ON . STUDENTS MUST 
THEN RESPOND TO ONE OR MORE MULT I PLE~CHO I CE QUESTIONS 
ABOUT THE INCIDENT. THE FINAL STEP IS TO ASK STUDENTS 
TO RESPOND TO EACH MULT I PLE-CHO ICE QUESTION AND DISCUSS 
WHY THEY MADE THIS CHOICE. 
THE CULTURE MINI-DRAMA IS A TECHNIQUE THAT CON¬ 
TAINS THREE TO FIVE EPISODES, EACH OF WHICH CONTAINS 
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ONE OR MORE EXAMPLES OF MI SCOMMUN ICAT I ON, AFTER EACH 
DIALOG, INFORMATION IS GIVEN BY THE TEACHER, AFTER ALL 
MINI-DRAMAS HAVE BEEN PRESENTED, THERE IS A CLASS DIS¬ 
CUSSION LED BY THE INSTRUCTOR IN A SOCRATIC OR OPEN“ENDED 
FASHION.12 THE FUNCTION OF THIS APPROACH IS TO AID STU¬ 
DENTS IN EXPERIENCING THE VAGUENESS OF CROSS-CULTURAL 
COMMUN I CATION. 
ANOTHER APPROACH TO HELPING STUDENTS TO BECOME 
CULTURALLY AWARE IS THE SEMIOTIC APPROACH. SEMIOTICS 
IS THE STUDY OF SIGNS. IN THIS METHOD, THE OBJECTIVE 
IS TO INTERPRET NATURAL SIGN LANGUAGES INTO WHAT CUL¬ 
TURAL SIGNS MAY BE IMPLICIT.^ WHEN A CULTURE IS STUD¬ 
IED BY SIGNS, ONE CANNOT RESTRICT THIS INVESTIGATION 
TO SIGNS BUT MUST CONSIDER THE SPOKEN WORD, IMAGES, GES¬ 
TURES AND SOUNDS. ÏHUS THIS SYSTEM OF COMMUNICATION 
OF A GIVEN CULTURE IS COMPOSED OF MANY TYPES OF SIGNS 
WHICH DEAL WITH THE UNIQUENESS OF THAT CULTURE. SOME 
SIGNS ARE MEANINGFUL ONLY WITHIN A NATIONAL CULTURE WHILE 
OTHERS ARE THE SAME NO MATTER WHERE THEY ARE. THE TASK 
FOR THE TEACHER IS TO ORGANIZE THESE SIGNS INTO A SCHEME, 
THE TOTALITY OF WHICH WOULD DESCRIBE A GIVEN CULTURE. 
THE FINAL APPROACH TO THE TEACHING OF CULTURE 
IS THE ARTIFACT STUDY WHICH IS DESIGNED TO HELP STUDENTS 
DISCERN THE CULTURAL SIGNIFICANCE OF CERTAIN UNFAMILIAR 
OBJECTS FROM THE TARGET CULTURE, ^ IN THIS ACTIVITY, 
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A DESCRIPTION OF THE OBJECT IS GIVEN TO THE STUDENT. 
THEN STUDENTS FORM HYPOTHESES ABOUT THE FUNCTION OF THE 
UNKNOWN OBJECT. ONCE THE OBJECT IS DISPLAYED FOR ALL 
TO SEE, STUDENTS ARE DIVIDED INTO SMALL GROUPS AND ARE 
ASKED TO RESPOND TO THE FOLLOWING QUESTIONS ABOUT THE 
OBJECT. ACCORDING TO OMAGGIO, THE FOLLOWING QUESTIONS 
SHOULD BE ANSWERED: 
1. WHAT ARE THE PHYSICAL QUALITIES OF THE OB¬ 
JECT? 
2. How WOULD ONE DESCRIBE THIS OBJECT? 
3. How WAS IT MADE, BY HAND OR BY MACHINE? 
4. IS IT SUPPOSED TO BE DECORATIVE? 
5. WHAT ROLE DOES IT PLAY IN THE CULTURE? 
6. WHAT IS ITS SOCIAL MEANING, IF ANY? 
7. WHAT FACTS CAN BE DETERMINED ABOUT THE CUL¬ 
TURE FROM THIS OBJECT? 
8. IF THIS OBJECT WERE YOURS, WHAT WOULD YOU 
DO WITH IT?8 * * * * * * 15 
THE APPROACHES DISCUSSED BY THE WRITER ARE NOT 
MEANT TO BE EXHAUSTIVE BUT ARE FOR THE TEACHING OF CUL¬ 
TURE A SAMPLING OF IDEAS WHICH HAVE EMERGED SINCE THE 
EARLY 1970s. THE WRITER'S INTENT IS TO SHOW HOW MYRIAD 
METHODS HAVE SPRUNG FORTH INTO THE CULTURAL ARENA. THE 
AUTHOR DOES NOT JUDGE WHICH METHODS ARE THE BEST, BUT 
AGREES THAT AS TEACHERS, WE MUST EXPLORE UNCHARTED TER¬ 
RITORY TO SURMISE WHETHER THIS COURSE IS THE COURSE FOR 
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us. BROOKS' IDEOLOGY SUMMARIZES WHAT WE, AS TEACHERS, 
MUST BE WILLING TO DO TO BEGIN TO INTERNALIZE CONCEPTS 
ABOUT CULTURE: 
ALONG WITH DIALOGS, WE NEED TO HAVE SCENARIOS TO AC¬ 
COMPANY THE VERBAL PART OF WHAT IS TO BE LEARNED. 
LISTEN TO THE TEACHER, READ, LOOK AT PICTURES BUT 
ALSO GO THROUGH THE MOT I ON--GESTU RES, INTONATIONS 
AND FACIAL EXPRESSIONS. TURN TO PROVERBS AND SAY¬ 
INGS KNOWN AND USED BY EVERYONE AND REPRESENTATIVE 
AND IMPORTANT IN THE CULTURE BEING STUDIED. IF THERE 
IS A REPORT ON AN ACCIDENT, LET THERE BE AN AMBULANCE 
AND A STRETCHER. THE ELEMENTS AND SEGMENTS OF CUL¬ 
TURE MUST BE RELATED TO A TOTALITY IN ORDER TO BE 
FULLY EXPLAINED AND COMPREHENDED .To 
THUS, WE, AS FOREIGN-LANGUAGE TEACHERS, SHOULD STRIVE 
TO EMPLOY A VARIETY OF METHODS IN ORDER TO ACHIEVE A 
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PART II 
STUDENT ACTIVITIES 
UNIT 1: RELIGION AND TRADITION 
IN FRANCE, NINETY PERCENT OF THE POPULATION IS 
CATHOLIC. PEOPLE IN FRANCE SAY: "TO BE FRENCH IS THE 
SAME AS BEING CATHOLIC." ONLY A FEW FRENCHMEN FEEL AN 
OBLIGATION TO ATTEND MASS ON SUNDAYS. HOWEVER, WHEN 
IT COMES TO TRADITIONS SUCH AS BIRTHDAYS, NAMES, THE 
FRENCH CALENDAR, EASTER, CHRISTMAS, ALL SAINTS' DAY, 
MARDI GRAS, MARRIAGE, AND DEATH, THE FRENCH ARE VERY 
SERIOUS; THEY DO NOT DEPART FROM THEIR RELIGIOUS CUS¬ 
TOMS, FOR THEY ARE BASED ON OLD RELIGIOUS TRADITIONS. 
IN THIS CHAPTER, THE AUTHOR WILL PRESENT CULTURAL 
ACTIVITIES WHICH WILL EXPLAIN SEVERAL FRENCH TRADITIONS: 
FRENCH NAMES, THE FRENCH CALENDAR, TOUSSAINT, PâQUES, 
DEATH, MARRIAGE, NOEL, AND MARDI GRAS. IN PRESENTING 
THESE ACTIVITIES, THE TEACHER MUST INSIST THAT STUDENTS 
NOT ONLY SPEAK THE TARGET LANGUAGE, BUT ALSO DISCUSS, 
ANALYZE AND COMPARE THE DIFFERENCES BETWEEN FRENCH AND 
AMERICAN CULTURE. 
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UNE CAPSULE DE CULTURE: LES NOMS 
LE BUT: D'EXPLIQUER L'HISTOIRE ET L'ORIGINE DES 
NOMS FRANÇAIS, 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRéSENTERA L'INFORMA¬ 
TION HISTORIQUE EN SIGNALANT LES VARIéTéS DES NOMS ET 
LEURS ORIGINES, 
LES NOMS FRANçAIS 
AVANT LE IXE SIèCLE, LES PRéNOMS FRANçAIS SONT 
POUR LA PLUPART, DES NOMS SUR LE CALENDRIER DES SAINTS 
OU DES NOMS D'ORIGINE BIBLIQUE COMME JEAN, LUC, MARC, 
PAUL, MARIE OU MADELEINE. LES FRANçAIS CéLèBRENT LEUR 
FÊTE--LE JOUR QUI EST DONNÉ AU SAINT DONT ILS PORTENT 
LE NOM. 
A PARTIR DE CE SIÈCLE, POUR IDENTIFIER ET DIS¬ 
TINGUER LES PERSONNES AVEC LE MÊME PRÉNOM, ON DÉSIGNE 
LES SURNOMS. LES SURNOMS SONT DEVENUS LE NOM DE FAMILLE 
Au XVIE SIèCLE, PENDANT LE RèGNE DE FRANçOIS PREMIER, 
ON COMMENCE LA TRADITION D'ENREGISTRER LES NOMS DE L'EN¬ 
FANT À L'ETAT CIVIL. LES OFFICIERS RELIGIEUX N'ACCEP¬ 
TENT QUE LES NOMS DE SAINTS. 
EN 1802, AVEC LE CODE NAPOLéON, ON EST OBLIGé 
D'UTILISER UN PRÉNOM DU CALENDRIER CATHOLIQUE. ÜE NOS 
JOURS, IL EST DIFFICILE DE CHANGER SON NOM SAUF PAR AUTO 
R I TÉ DU PREMIER MIN ISTRE. 
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ON CHOISIT LE NOM DE FAMILLE, PAR LES CATéGORIES 
SUIVANTES: LES CARACTéRISTIQUES PHYSIQUES, LA COULEUR, 
LA GÉOGRAPHIE, LA PROFESSION, LE NOM DES ARBRES, LE NOM 
DES ANIMAUX, LE NOM D'HABITATION, LES MOEURS, LES PARENTÉS 
ET LES SOBRIQUETS. 
LE VOCABULAIRE NÉCESSAIRE: LE PRéNOM, LE SUR¬ 
NOM, LE NOM DE FAMILLE, LE SOBRIQUET, LE CALENDRIER DES 
SAINTS, L'ETAT CIVIL, LE CODE NAPOLéON. 
LES MATéRIAUX: LE TABLEAU DES NOMS FRANçAIS, 
LE CALENDRIER DES SAINTS. 
L'EVALUATION : DONNEZ AUX ÉLèVES UNE LISTE DE 
NOMS FRANÇAIS. ILS PLACENT LES NOMS SOUS LES CATÉGO¬ 
RIES CORRECTES. 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES éLèVES FONT UN SONDAGE DES PERSONNES AU 
LYCÉE OU A L'ANNUAIRE POUR CHERCHER LES NOMS FRANÇAIS. 
ILS PLACENT LES NOMS DANS LES CATÉGORIES. 
2. UTILISEZ LA BOîTE DE SURPRISES. METTEZ LES 
NOMS DE FAMILLE DANS UNE BOÎTE. LES ÉLÈVES TIRENT UN 
NOM ET LE METTENT DANS LA CATÉGORIE CONVENABLE. 
3. DONNEZ X CHAQUE éLèVE UN NOM FRANçAIS. CHAQUE 
ÉLÈVE CHERCHE SON JOUR DE FÊTE, RECHERCHE SON SAINT, 




THE FRENCH: HOW THEY LIVE AND WORK 
ILLUMINATIONS 
RENCONTRE 
C'EST COMME CA 
LE CALENDRIER DES SAINTS 












LEGRAND,, LEGROS, LEBEAU, 
PETIT, LEMAIGRE, JOLI, CA¬ 
MUS (SNUB-NOSED) 
LEBRETON, LENORMAND, LYON, 
PICARD, POITEVIN 
LAGRANGE, DESMOULIN, DUMAS 
LABORD, DULAC, VALLéE, MON¬ 
TAGNE, DUSABLE 
FORGERON, PASTEUR, MEUNIER, 
BOUCHER, CHARPENTIER, MARIN, 
MARCHAND 
POMMIER, DUCHESNE (OAK), 
RACINE (ROOT), DUBOIS 
CORNEILLE, LE CORBEAU, RE¬ 
NARD 
LE SAGE, LE FRANC, FRAN- 
COEUR, LE BEAUVOIR, DECUIR 
LEBLONDE, LEBRUN, LENOIR, 
VERDIER 
NEVEU, LEGENDRE, COUSIN 
BOIVIN, BOILEAU 
27 
LES NOMS FRANçAIS 
JE M'APPELLE  LA DATE  
LES DIRECTIONS: REGARDEZ LA LISTE SUIVANTE ET ARRANGEZ 





5. LA BELLE 
6. VILLENEUVE 
7. DUPRé 
8. PAS DE LOUP 
9. LE CLERC 
10, LE BARON 
11. LE MIEUX 
12. LE MOINE 
13. LE NOBLE 
14. LE SEIGNEUR 
15. LA MARE 
16. ROUSSEAU 
17. LE PELLETIER 
18. LE BEAUREGARDE 
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VIRGINIE, RAYMOND, RAYMONDE 
LUCIEN 






ROSEL I NE 




PAULA, PAOLA, MéLANIE, PAULETTE, PAULE 
ANGèLE 
30 MARTINE 
LES FETES DES SAINTS 
FEVRIER 
1: ELLA 
3: OSCAR, MARGUERITE 
A : GILBERT, VéRONIQUE 
o : DOROTHéE 
7: EUGéNIE 




14 : VALENTIN 
16: LUCILLE, JULIENNE, 
17: ALEXIS 
18: BERNADETTE, NADINE 
22: ISABELLE 




LES FETES DES SAINTS 
MARS 
5 : OLIVIA 
6: NICOLE, COLETTE 






17: PATRICK, PATRICIA, PATRICE 
18: CYRILLE, SALVATORE 
19: JOSEPH, JOSETTE, JOSéPHINE, JOSIANE 
20: HERBERT 




LES FETES DES SAINTS 
AVRIL 
1: HUGUETTE, HUGUES 
2: SANDRINE 
3: RICHARD 
4 : ISIDORE 
5 : IRèNE 







22: ALEXANDRE, ALEXANDRA 
23: GEORGES, GEORGETTE 
25: MARC 
28: VALéRIE 
30: ROBERT, ROBERTE 
LES FETES DES SAINTS 
MAI 
1: JÉRÉMIE 
2 : BORis 
3 : PHILIPPE 
4: SYLVAINE 
5: JUDITH., ANGE 




15 : DENISE 
17: PASCAL, PASCALE 
18: ERIC, CORINNE, CORA, JULIETTE, ERIKA 
19: YVON, ERWIN, YVES, YVONNE 
22: RITA, EMILE 
25: SOPHIE 
29: MAXIMIN 
30: LORRAINE, FERDINAND, JEANNE 
LES FETES DES SAINTS 
JUIN 
1 : JUSTIN 
3 : KéVIN 
5 : IGOR 
6: NORBERT, CLAUDINE, CLAUDETTE, CLAUDE 
8: ARMAND 





16: RéGIS, AURéLIEN 
17: HERVé 
19: MICHELINE 
21 : RODOLPHE, GINA LOIS 
23: AUDREY 
24: IVAN, YVAN, YANNICK, JEAN 
25: SALOMON, ELéNORE, NORA 
27: FERNANDE, FERNAND 
28: IRéNéE 
29: PIERRE, PAUL 
LES FÊTES DES SAINTS 
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JUILLET 
1: AARON, ESTHER, THIERRY 
3: THOMAS 





11: BENOîT, OLGA 
12: OLIVIER 
13: EUGèNE, JOëLLE, JOEL, HENRIETTA, HENRI, MILDRED 
14: CAMILLE 
15: DONALD, WLADIMIR 
16: CARMEN 
17: CAROLE, CAROLINE, CHARLOTTE 
18: FRéDéRIQUE, FRéDéRIC 
20: MARJORIE, ELIE, MARINA 
21: VICTOR 
22: MADELEINE 
24: CHRISTINE, CHRISTEL 
25: CHRISTIANE, JACQUES, BRIGITTE 








3 : LYDIE 
5: OSWALD 
8: DOMINIQUE 
10: LAURENT, LAURENCE, LAURE 
11: SUZANNE, CLAIRE 
15: MARYSE, ALFRED, MARIE, MURIEL, MYRIAM, MARION, 
MIREILLE, MARILYNE 
18: HéLèNE, NELLY, LAETITIA 
20: SAMUEL, BERNARD 
21: CHRISTOPHE, GRACE 
23: ROSE, ROSETTE 
24: BARTHéLEMY 
25: MARCIEN, LOUIS 
26: NATACHA 
27: MONIQUE 
28: LINDA, AUGUSTIN, AUGUSTINE 
29: SABINE 
SABRINA, SACHA 30 
LES FETES DES SAINTS 
SEPTEMBRE 
1: GILLES, JOSUé 
2 : I N G R I D 
3: GRéGOIRE 
4: MOïSE, ROSALIE 
6: EVE, BERTRAND, EVELYNE 
7: GUSTAVE, RéGINE 
8: ADRIEN, ADRIENNE 
9: ALAIN 
10: INèS 
15: ROLAND, DOLORéS 
16: EDITH 
17: RONALD, RéGINALD, RENAUD 
18: NADIA, ARIANE, VéRA, SONIA 
19: EMILIE, GABRIEL, AMéLIE 
21: MATTHIEU, DEBORA 
22: MAURICE, MAURICETTE 
29: GABY, RAPHAEL, MICHEL, MICHéLE 
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LES FETES DES SAINTS 
OCTOBRE 
3: BLANCHE, GéRARD 
4: FRANçOIS 
5: VIOLETTE, PERVENCHE 
7: SERGE 
9: SARA, DENIS 
12 : WILFRID 




20 : LINE 
21: CéLINE, URSULE 
22: SALOMé 





LES FETES DES SAINTS 
3: HUBERT 
A: CHARLES., JESSICA 
5: SYLVIE, SYLVIANE 
6: LéONARD 
7: CARINE, KAREN, ERNEST, ERNESTINE, KARINE 
8: GODEFROY, GEOFFROY 
9: DORA, THéODORE 
10: LéON, LIONEL 
11: MARTIN 
12: CHRISTIAN 
15: ARTHUR, ALBERT, VICTOIRE, LéOPOLD 
16: GERTRUDE 
17: LESLIE, ELSA, LILY, LISETTE, BETTINA, BETTY, 
ELISE 
20: EDMA, EDMOND 
22: CéCILE, SHEILA, CéLIA 
23: CLéMENT, CLéMENTINE 
2A: FLORA 
25: CATHERINE 
26: CONRAD, DELPHINE 
27: SéVERINE, ASTRID 
30: ANDRé, ANDRéE 
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11: DANIEL, DANIèLE 
12: FRANCINE, FRANCE, CHANTAL 
13: LUCIE, AURORE 
14: ODILE 
16: ALICE 
20: ISAAC, ABRAHAM 
24: ADèLE 
25: NOëL, NOëLLE, EMMANUEL, EMMANUELLE 





LA VIDéO: LA TOUSSAINT 
LA TOUSSAINT, LE PREMIER NOVEMBRE 
DE FILMER UNE VIDéO SUR LA VIE DE 
JEANNE D'ARC, UNE SAINTE QUI A DéLIVRé 
LES FRANçAIS DES ANGLAIS PENDANT LA 
GUERRE DE CENT ANS. 
LES PERSONNAGES: LE NARRATEUR, JEANNE D'ARC, LA SAINTE 
CATHERINE, LA SAINTE MARGUERITE, 
CHARLES, LES ANGLAIS, L'ARCHANGE MI¬ 
CHEL 
LE NARRATEUR: BONJOUR à TOUT LE MONDE. C'EST AU¬ 
JOURD'HUI LE PREMIER NOVEMBRE. C'EST LA To U S SA I N T~-UNE 
FÊTE RELIGIEUSE ET UN JOUR DE CONGÉ OFFICIEL EN FRANCE. 
CÉLÉBRONS LA VIE DES SAINTS EN FRANCE ET SURTOUT LA VIE 
DE JEANNE D'ARC. ELLE EST NéE EN LORRAINE, UNE PROVINCE 
AU NORDEST DE LA FRANCE. A L'ÂGE DE 13 ANS, ELLE EST 
DEVENUE TRÈS RELIGIEUSE. ELLE A ENTENDU LES VOIX DE 
L'ARCHANGE MICHEL, DE LA SAINTE MARGUERITE ET DE LA SAINTE 
CATHERINE. LES VOIX LUI ONT DIT: "CHERCHEZ LE DAUPHIN 
ET DEMANDEZ UN CHEVAL ET UNE ÉPÉE POUR SAUVER LES FRANÇAIS 
QUI LUTTENT CONTRE LES ANGLAIS." CHARLES VII DONNE À 
JEANNE UN CHEVAL ET UNE éPéE ET ELLE GAGNE SA PREMIèRE 
BATAILLE Â ORLEANS. SON JOUR ET FÊTE EST LE TRENTE MAI. 





JEANNE D'ARC: BONJOUR, MES COPAINS. JE SUIS JEANNE 
D'ARC, L'HéROïNE NATIONALE DE LA FRANCE, JE SUIS MORTE 
MAIS POUR UNE GRANDE CAUSE. ECOUTEZ! C'EST LA SAINTE 
CATHERI NE , 
SAINTE CATHERINE: BONJOUR, JEANNE. QUE TU ES BRAVE. 
Tu ES UNE FILLE DE ÜIEU. V A ! DÉLIVRE LES FRANÇAIS DES 
ANGLAIS. SAUVE LES FRANçAIS! 
SAINTE MARGUERITE: DIS DONC, JEANNE! TU ES UNE FILLE 
INTELLIGENTE. Tu N'EST PAS FAIBLE. JEUNE MAIS PAS FAIBLE. 
C'EST ESSENTIEL QUE TU PARLES AU DAUPHIN. DÉLIVRE LES 
FRANçAIS. 
L'ARCHANGE MICHEL: AH, JEANNE. QUE TU ES MAGNIFIQUE. 
Tu ES UN SOLDAT NÉ POUR LES VICTOIRES. SAUVE LES FRAN¬ 
ÇAIS, C'EST NECÉSSAIRE. 
JEANNE D'ARC: D'ACCORD. JE VAIS AUX CHAMPS DE BATAILLE 
POUR CHERCHER CHARLES VII, IL EST A CHINON ET IL EST 
ENCORE LE DAUPHIN. 
CHARLES VII: BONJOUR, JEANNE, MA PETITE. TU ES UN ANGE 
DE DIEU MAIS TU ES SI JEUNE. QUE DIEU TE BéNISSE. VOILà 
UN CHEVAL. VOILà UNE éPéE. VA à ORLéANS ET PARTOUT. 
GARDE à TOI . 
JEANNE D'ARC: AU REVOIR, MES SOEURS ET MES FRèRES. 
A TOUT À L'HEURE. A BIENTÔT. VlVE LA FRANCE, 
L'ARCHANGE MICHEL. SAINTE MARGUERITE. SAINTE CATHERINE. 
ET CHARLES VII ; Au REVOIR, JEANNE ET BON VOYAGE. SOIS 
PRUDENTE. LES ANGLAIS SONT TRèS CRUELS. 
LE NARRATEUR: JEANNE EST VRAIMENT BRAVE. ELLE A DIX- 
SEPT ANS; ELLE VA AUX CHAMPS DE BATAILLE POUR GLORIFIER 
LES FRANçAIS. ELLE EST VICTORIEUSE A ORLéANS. ELLE 
VA À REIMS POUR LE COURONNEMENT DE CHARLES VII. APRèS 
çA, ELLE EST CAPTURéE PAR LES BOURGUIGNONS. QUEL DOM¬ 
MAGE! LES BOURGUIGNONS L'ONT VENDUE AUX ANGLAIS. LES 
ANGLAIS L'ONT DéCLARéE SORCIèRE ET L'ONT BRûLéE VIVE 
à LA PLACE DU VIEUX MARCHé. 
LES ANGLAIS: JEANNE EST SORCIèRE; JEAN EST ENNEMIE DES 
ANGLAIS. BRûLONS LA SORCIèRE! BRûLONS LA SORCIèRE. 
LES ALLUMETTES, LE BOIS, LES CORDES. 
LE NARRATEUR: JEANNE EST MORTE LE 30 MAI 1431 À ROUEN. 
ELLE A éTé BRûLéE VIVE. SES CENDRES ONT éTé JETéES à 
LA SEINE. APRèS VINGT-QUATRE ANNéES, LE PAPE A CONSACRé 
JEANNE COMME SAINTE. EN 1920, ELLE EST DEVENUE L'HéROïNE 
NATIONALE DE LA FRANCE ET UNE VRAIE SAINTE. VlVE JEANNE 
D'ARC. VIVENT LES FRANçAIS. SA FêTE EST LE 30 MAI, 
LA DISCUSSION 
1. LA TOUSSAINT--LE PREMIER NOVEMBRE--0N CéLèBRE 
LA VIE DES SAINTS QUI ONT FAIT BEAUCOUP DE CHOSES POUR 
LA FRANCE. LES CATHOLIQUES ONT BEAUCOUP DE CONFIANCE 
AUX SAINTS, IL Y A DES SAINTS PATRONS ET LES SAINTS 
POUR LES MÉTIERS. LA TOUSSAINT, ON VA À LA MESSE ET 
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AU CIMETIÈRE POUR METTRE LES CHRYSANTHÈMES SUR LES 
TOMBES . 
2. LA SAINTE CATHERINE EST LA SAINTE PACIFICATRICE. 
ELLE EST SAINTE POUR LES MALADIES, ELLE DONNE DES CON¬ 
SEILS AUX PRÊTRES. SES EFFORTS ONT RENDU LE PAPE À AVI 
GNON EN 1377. SON JOUR DE FêTE EST LE VINGT-CINQ NO¬ 
VEMBRE . 
3. LA SAINTE MARGUERITE EST CONNUE COMME LA SAINTE 
DE L'ACCOUCHEMENT, SON JOUR DE FÊTE EST LE TROIS FÉV¬ 
RIER. 
4. L'ARCHANGE MICHEL EST CONNU CAR IL PROTèGE LES 
SOLDATS EN GUERRE. C'EST UN DES SAINTS LES PLUS CÉLÈ¬ 
BRES DE FRANCE. SON JOUR DE FêTE EST LE VINGT-NEUF SEP 
TEMBRE. C'EST LUI QUI AVAIT UNE BATAILLE AU CIEL AVEC 
SATAN . 
5. POUR êTRE SAINT, IL FAUT EXéCUTER DEUX MIRACLES; 
LE PAPE SEUL PEUT NOMMER UN SAINT. 
6. IL Y A UNE AUTRE FÊTE DE JEANNE D'ARC, LE DEUX¬ 
IÈME DIMANCHE EN MAI Â ORLÉANS. LES CLOCHES SONNENT 
ET, À MINUIT, IL Y A UNE PROCESSION AVEC DES FLAMBEAUX, 
LE DIMANCHE, ON VOIT JEANNE, ELLE-MêME, AU CHEVAL ET 
VÊTUE D'ARMURE, 
LES ACTIVITIéS SUPPLéMENTAIRES 
1. DISCUTEZ LE DRAME, ASSIGNEZ LES RôLES, ET FAITES 
UNE VIDÉO, 
2. PRéPAREZ UN MOT CROISE SUR LA VIE DE JEANNE D'ARC 
( EXHIBIT). 
3. LES ÉLèVES FONT DES RECHERCHES SUR LA VIE DES 
SAINTS ET LES PRÉSENTENT À LA CLASSE: LA STE. BERNA¬ 
DETTE SOUBIROUS, LA STE. THéRèSE DE LISIEUX,, LA STE. 
MARIE, LE ST. NICHOLAS, LE ST. DENIS, LE ST. MARTIN 
DE TOURS, LA STE. CATHERINE, L'ARCHANGE MICHEL, LA STE. 
MARGUERITE, LA STE. ANNE, LE ST. MATTHIEU, LE ST. SéBAS¬ 
TIEN, LE ST, ANTOINE OU LE ST. JOSEPH. 
A. ALLEZ à L'éGLISE CATHOLIQUE ET CHERCHEZ LES STAT¬ 
UES DES SAINTS FRANÇAIS, 
SOURCES : 
SCèNES ET SéJOURS 
DICTIONARY OF SAINTS 
LIVES OF SAINTS 
IN FRANCE 
JOURNAL FRANCAIS-D'AMéRIQUE 
THE CATHOLIC FACT BOOK 
A GUIDE TO FRENCH FêTES 
GUIDE TO WORLD FAIRS 
L'HEROINE NATIONALE 
ACROSS CLUES 
2. L'ENDRpiT, DU JEANNE D ' ARC 
EST BRULEE VIVE. 
6. JEANNE D'flRC A ENTENDU LES 
VOIX A L'AGE DE ... ANS. 
8. JEANNE A ENTENDU LA VOIX 
DE . . . v 
10. LA PREMIERE VICTOIRE DE 
JEANNE D'ARC EST A ... 
11. LA VILLE ..OÙ JEANNE D'ARC 
EST BRULEE VIVE. 
DOWN CLUES 
1. SON JOUR DE FETE EST LF 
VINGT-CING NOVEMBRE. 
2. TOUT LE MONDE MET LES FLEURS 
SUR LES TOMBES. 
3. LA PROVINCE NATALE DE 
JEANNE D'ARC. 
A. EN 1979, LA FRANCE A PRODUIT 
UN POUR JEANNE D'ARC. 
5. LA Ft TE DE JEANNE D'ARC. 
7. JEANNE D'ARC EST... NATIONALE 
DE LA FRANCE. 
9. LE PREMIER NOVEMBRE 
11. LA CATHEDRALE OLJ LES ROIS 
DE FRANCE SONT COURONNÉS. 
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UN CULTOON: PâQUES 
JoANIE, UNE ÉTUDIANTE ANGLAISE, VISITE L'ALSACE, 
UNE PETITE PROVENCE EN FRANCE. ELLE RESTE CHEZ LA FAMILLE 
HERVé. C'EST LE SAMEDI AVANT PâQUES. ELLE REMARQUE 
QUE LES ENFANTS HERVÉS PRÉPARENT POUR L'ARRIVÉE DU LlÈVRE 
DE PâQUES. CA, C'EST NATUREL. MAI, ILS FONT DES CHO¬ 
SES CURIEUSES. ILS ASSEMBLENT PAILLE, SCIURE DE BOIS, 
ET DE L'HERBE SÉCHÉE AU FOND D'UNE CAISSE. PUIS, ILS 
DÉCORENT LA CAISSE. IL S PLACENT LA CAISSE SOUS UN AR¬ 
BRE JUSQU'AU MATIN DE PÂQUES, JOANIE EST TRÈS ÉTONNÉE. 
ELLE PENSE QUE CETTE FAMILLE EST SANS ARGENT ET TRèS 
PAUVRE . 
LA DISCUSSION 
JoANIE NE SAIT PAS QUE C'EST UNE TRADITION POUR 
LES ENFANTS ALSACIENS. IL S DÉCORENT UNE CAISSE AVEC 
PAILLE, HERBE, ET SCIURE DE BOIS. ILS POSENT CETTE 
CAISSE SOUS UN ARBRE. LE LlÈVRE DE PÂQUES POND OU DÉ¬ 
POSE LES CADEAUX, LES OEUFS AU CHOCOLAT, LES BONBONS 
ET LES FRIANDISES DANS LA CAISSE. LES ENFANTS, LE MATIN 
DE PÂQUES, VONT AU JARDIN ET LES CHERCHENT. C'EST LES 
PARENTS QUI ONT FAIT RIRE CES ENFANTS CAR ILS ACHÈTENT 
TOUS LES CADEAUX, LES BONBONS, ET LES CHOCOLATS, 
LES FAITS SUPPLéMENTAIRES 
1. LE LUNDI APRèS LES PâQUES EST UN JOUR DE CONGé 
NATIONAL . 
2. LE LIèVRE EST ASSOCIé AVEC LA FERTILITé, IL POND 
AUSSI DES OEUFS DURS COLORÉS QUI REPRÉSENTENT LA NOU¬ 
VELLE VIE DE JÉSUS. 
3. POUR PâQUES, LA FAMILLE CATHOLIQUE VA à LA MESSE 
POUR PRIER ET ALLUMER DES BOUGIES POUR LA RÉSURRECTION. 
QUELQUEFOIS, LA FAMILLE APPORTE LE REPAS DE PâQUES à 
LA MESSE. LE PAPE CONSACRE LE REPAS DE PâQUES POUR LA 
FAMILLE. 
4. Au SUD DE LA FRANCE, à PâQUES, ON SERT LES OME¬ 
LETTES FLAMBÉES. 
5. EN FRANCE, ON SERT LE REPAS TRADITIONNEL DE L'A¬ 
GNEAU ET LES OEUFS DURS COLORÉS. L'AGNEAU REPRÉSENTE 
LE SACRIFICE DU MOUTON. LES OEUFS REPRÉSENTENT UNE NOU¬ 
VELLE VIE. 
6. EN FRANCE, TOUT LE MONDE ADORE BEAUCOUP LE CHOCO¬ 
LAT. C'EST POURQUOI LE LlÈVRE DE PAQUE APPORTE BEAU¬ 
COUP DE CHOCOLAT. EN 1515, UNE PRINCESSE ESPAGNOLE PAR 
SON MARIAGE AVEC LE ROI FRANÇAIS, LOUIS XIII, APPORTE 
LE SECRET DU CHOCOLAT EN FRANCE. BIENTÔT, TOUTE L'ARIS¬ 
TOCRATIE FRANÇAISE ADORE LE CHOCOLAT. MAINTENANT, TOUS 
LES FRANçAIS ADORENT LE CHOCOLAT. 
7. UN FESTIVAL DE MUSIQUE SACRéE COMMENCE à LOURDES 
POUR PâQUES. CE FESTIVAL A COMMENCé EN 1968 ET HONORE 
LA VIE DE LA STE, BERNADETTE SOUBIROUS QUI A VU DES VI¬ 









L'ASSISTANT CULTUREL: LES COUTUMES DE DEUIL 
LE BUT: DE COMPRENDRE LES COUTUMES DE DEUIL EN FRANCE. 
LE PROCéDé: INVITEZ UN ASSISTANT CULTUREL à LA CLASSE 
DE FRANÇAIS. AVANT SON ARRIVÉE., DONNEZ À L'INVITÉ LE 
SUJET ET LES QUESTIONS POUR GUIDER LA DISCUSSION. DON¬ 
NEZ AUX ÉLèVES UNE CARTE POUR éTUDIER LE PAYS DE LEUR 
INVITÉ ET UNE ÉTUDE DE VOCABULAIRE, PENDANT LA VISITE, 
ENCOURAGEZ LES ÉLÈVES À POSER DES QUESTIONS EN FRANÇAIS. 
PRéPAREZ D'AVANCE DES QUESTIONS QUI SONT CONSIDéRéES 
COMME TABOUS. Si L'INVITÉ EST D'ACCORD, ENREGISTREZ 
SUR MAGNÉTOPHONE OU FAITES UN MAGNÉTOSCOPE. ENVOYEZ 
UNE LETTRE OU UNE CARTE DE REMERCIEMENT À L'INVITÉ. 
LES COUTUMES DE DEUIL 
L'INTERVIEWER: APRÈS LA MORT D'UN AMI, PARENT, ENFANT, 
QU'EST-CE QU'ON PRÉPARE? 
L'ASSISTANT CULTUREL: POUR LES FRANçAIS, LA MORT EST 
PERSONNELLE. C'EST UNE MATIÈRE POUR L'INTIMITÉ FAMIL¬ 
IALE. LES FRANçAIS LAISSENT LE DéFUNT(E) A SA MAISON 
DANS SA CHAMBRE. LE (LA) DÉFUNT(E) RESTE SUR SON LIT 
VÊTU(E) DE NOIR PENDANT TROIS OU QUATRE JOURS PENDANT 
QU'ON PRÉPARE LE CERCUEIL. 
L'INTERVIEWER: EST'CE QU'IL Y A DES CHAPELLES MORTUAIRES 
EN FRANCE? 
52 
L'ASSISTANT CULTUREL: NON, PAS EXACTEMENT. EN FRANCE, 
LES POMPES FUNèBRES ORGANISENT L'ENTERREMENT,- ELLES PRé¬ 
PARENT DES FAIRE-PART DE DÉCÈS, ET LA FAMILLE LES EN¬ 
VOIE AUX AMIS INTIMES. L'ENTREPRENEUR DES POMPES FUNÈ¬ 
BRES TRANSPORTE LE (LA) DÉFUNT(E) DE LA MAISON À L'ÉGLISE 
EN CORTÈGE. POUR LES FAMILLES FORTUNÉES, ON VERRA UNE 
ANNONCE DE DEUIL AU FlGARO. 
L'INTERVIEWER! EST"CE QU'ON EMBAUME LE CORPS? 
L'ASSISTANT CULTUREL: NON! ON N'EMBAUME JAMAIS à CAUSE 
DU CLIMAT. CE N'EST PAS UNE TRADITION FRANÇAISE. 
L'INTERVIEWER: EST~CE QU'IL Y A UNE MESSE POUR LE (LA) 
DéFUNT(E)? 
L'ASSISTANT CULTUREL: BIEN SûR! IL Y A UNE MESSE à 
L'ÉGLISE CATHOLIQUE. L'ENTREPRENEUR DES POMPES FUNÈBRES 
TRANSPORTE LE (LA) DÉFUNT(E) À L'ÉGLISE, L'ENTREPRENEUR 
DIT UNE MESSE SPÉCIALE; IL Y A UN CORTÈGE FUNÈBRE AU 
CIMETIÈRE. 
L' INTERV I EWER: EST"CE QUE LA FAMILLE VA À PIED AU CI¬ 
METIÈRE. 
L'ASSISTANT CULTUREL: OUI, PARCE QUE L'éGLISE N'EST 
PAS TRÈS LOIN DU CIMETIÈRE. 
L'INTERVIEWERi AUX ETATS-UNIS, IL Y A UNE VEILLE AVANT 
L'ENTERREMENT. C'EST LA MÊME EN FRANCE? 
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L'ASSISTANT CULTUREL: PAS VRAIMENT. QUELQUES AMIS IN¬ 
TIMES OU LA FAMILLE VISITENT LA MAISON POUR PRIER OU 
CONSOLER LA FAMILLE. POUR LA PLUPART, ON TROUVE À LA 
MAISON SEULEMENT LA FAMILLE. 
L I N TE R V I EWER ! LES TOMBES? COMMENT SONT-ELLES? 
L'ASSISTANT CULTUREL: LES TOMBES SONT SOUTERRAINES COMME 
AUX ETATS-UNIS SAUF à LA NOUVELLE ORLéANS. MAIS LES 
TOMBES NE SONT PAS TRÈS GRANDES. IL Y A UNE RÉDUCTION 
DES TOMBES. IL FAUT RÉSERVER UN ESPACE POUR LES AUTRES 
MEMBRES DE LA FAMILLE. IL Y A DES MONUMENTS ORNÉS, QUEL¬ 
QUEFOIS, AVEC LES PHOTOS, ET BOUGIES VOTIVES SUR LA TOMBE. 
L'INTERVIEWER: LES FRANÇAIS ENVOIENT-ILS DES FLEURS 
OU DES COURONNES À L'ÉGLISE? 
L'ASSISTANT CULTUREL: NON, ON N'ENVOIE PAS DE FLEURS 
À L'ÉGLISE. DE TEMPS EN TEMPS, LA FAMILLE NE VEUT NI 
FLEURS NI COURONNES MAIS UNE OFFRANDE POUR L'HôPITAL 
OU LA CHARITé. LE PREMIER NOVEMBRE ET LE DEUX NOVEM¬ 
BRE. TOUS LES FRANçAIS VONT AU CIMETIèRE ET METTENT DES 
CHRYSANTHèMES SUR LES TOMBES. 
L'INTERVIEWER: EST"CE QUE LES AMIS PRÉPARENT UN REPAS 
SPÉCIAL POUR LA FAMILLE COMME AUX ETATS“UNIS. 
L'ASSISTANT CULTUREL: PAS DU TOUT. MAIS JE PENSE QUE 
C'EST UNE COUTUME GÉNIALE. 
L'INTERVIEWER: Qu'EST'CE QU'ON DIT POUR CONSOLER LA 
FAMILLE? 
L'ASSISTANT CULTUREL: ON DIT SEULEMENT: "MES CONDOLé¬ 
ANCES ou JE VOUS OFFRE MES CONDOLéANCES," 
L'INTERVIEWER: EST~CE UNE TRADITION D'ENVOYER LES CARTES 
DE REMERC I EMENTS? 
L'ASSISTANT CULTUREL: OUI, LA FAMILLE ENVOIE DES CARTES 
DE REMERCIEMENT AUX AMIS INTIMES. POUR LES FAMILLES 
FORTUNÉES, ON VOIT LE REMERCIEMENT DANS LE F IGARO. 
L'INTERVIEWER: MERCI BIEN, MADAME, POUR PARTAGER CETTE 
INFORMATION AVEC NOUS. 
L'ASSISTANT CULTUREL: PAS DE QUOI, MONSIEUR. JE SUIS 
ENCHANTÉE . 
LES ACTIVITéS 
1. LES ÉLèVES LISENT ET DISCUTENT DES FAIRE-PART 
DE DÉCÈS ET LES REMERCIEMENTS DU F IGARO■ (EXHIBIT) 
2. LES éLèVES LISENT UNE ANNONCE DE DéCèS D'UN FRAN¬ 
çAIS CéLèBRE. (EXHIBIT) 
3. LES éLèVES DISCUTENT EN FRANçAIS LES DIFFéRENCES 
ENTRE LES COUTUMES DE DÉCÈS EN FRANCE ET CELLES AUX ETATS" 
UN I S . 
4. LES éLèVES PRONONCENT ET APPRENNENT LES MOTS SOU¬ 
LIGNéS DANS LA DISCUSSION. 
SOURCES : 
LE FIGARO 
MADAME M. STUTES, INFORMATRICE FRANçAISE. 
MADAME STUTES EST NéE EN FRANCE. ELLE EST VENUE AUX 
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LJ IME ANNONCE DE: DEU I i— 
deuils 
\1. cl Mme Mathan 
Hlatlcr. leurs entants, 
petits-enfants, 
ainsi que toute la famille 
ont la douleur de vous taire 
part du deces de 
M. Robert BRESLER 
survenu le 12 février 1993. 
dans sa 77e annee. 
I*i cremation aura lieu 
au crematorium de 
Valenlon tVal-de-MarneJ. 
le mercredi 17 février, 
a 13 h 30. 
Ciel avis tient lieu 










ses treres et sœurs, 
M. et Mme Jacques 
Hrochard. 
\I. et Mme Gilles Hrochard. 
M. et Mnu; Michel Hcrnard, 
\1. et Mme François 
Montcmbaull. 
M. et Mme Didier Hemard. 
ses licaux-treres 
et l)elles-s<eurs. 
M. et Mme Jean-Jacques 
Wenl/.n. 
XL et Mme Jean Vergnc. 
XL et Mme Georges 
Xlougcnel. 
Mme Monique Ohresser. 
M. et Mme Alain Mougenel. 
XL et Mme Itarhid 
StamfMuili. 
ses neveux et nieces, 
vous font purl du rappel a 
Dieu de 
M. Patrice BROCHARD 
dans sa 51e annee. 
La ceremonie religieuse 
aura lieu en L egli.se 
Saint-Pierre, a Cholct 
iXIaine-et-lxiirc). le mardi 
1H lévrier 1993. a 14 h 15. 
Pour respecter la volonté 
du défunt. 
ni Heurs ni couronnes. 
Les dons éventuels pourront 
être faits pour des messes ou 
pour la f ondât ion de In 
recherche sur le cancer. 
24. boulevard Victor-Hugo 
49300 Cholct. 
Mme Pierre Hourtoule. 
nee Hose-Marie Rue, 
et ses filles. 
Anne et Claire. 
M. et Mme Georges 
Hourtoule. 
et leurs filles, 
Hélene et Françoise, 
les familles parentes 
et alliées 
ont la douleur de vous faire 







survenu à Marseille, 
le 13 février 1993, 
à l'âge de 49 ans. 
Les obsèques religieuses 
auront lieu le mardi 
16 février, a 10 h 15, en 
l'église Sainte-Marguerite, 
Marseille 19*1. 
9. rue des Flots-Bleus, 
13007 Marseille. 
33, avenue Foch, 
75016 Paris. 




M. et Mme Maxime 
Adam-Tessier 
et leur fils 
ont la tristesse de vous faire 




survenu le 12 février , 
dans sa 95* annee. 
La ceremonie religieuse 
aura lieu le mardi 
16 février, a 8 h 30, 
en l'église Saint-Pierre 
de Montrouge, Paris (14*1. 
L'inhumation aura lieu le 
meme iour, a 14 h 30, au 
cimetiere d'Ecully (Bhônei. 
Cet avis tient lieu 
de faire-part. 
2. rue Portalis, 
75008 Paris. 
3. rue Schœlcher, 
75014 Paris. 
remerciements 




M. et Mme Georges Préau, 
leurs enfants 
et leur petit-fils. 
M. et Mme Andre Joseph, 
profondément emus par 
les marques de sympathie 
et d'affection qui'leur 
ont ete témoignées lors 
du deces de 
Mm* Gaston JOSEPH 
remercient de tout cœur 
ceux qui se sont associes 
a leur peine. 
Mme Maria 
del Rosario Klotz, 
profondément touchée des 
marques de sympathie 
que vous lui avez 
témoignées, vous adresse 
ses remerciements emus. 
Une messe sera célébrée à la 
mémoire du 
doctéur Boris KLOTZ 
en la cathédrale orthodoxe 
russe Saint-Alexandre 
de-ia-Neva. 12, rue Daru, 
à Paris 18*1, le samedi 
27 février 1993, a 15 heures. 
Précy-sur-Vrin (Yonne). 
Mme Jean Franceschi 
et toute la famille 
ont la douleur de vous 




de la Légion d'honneur, 
survenu dans sa 60* année, 
après une longue et 
douloureuse maladie. 
Une bénédiction aura lieu 
en l'église de Précy-sur- 
Vrin, Te mercredi 17 février 
1993, â 15 heures. 
Condoléances sur registre. 
Ni fleurs ni couronnes. 
Cet avis tient lieu 
de faire-part. 
« Les Ue/.ons », 
89116 Précy-sur-Vrin. 
C^RlsIEIT D LJ JOUR 
Mort 
de Jean-Marie Gibbal 
Le poète et ethnologue 
Jean-Marie Gibbal est mort sa¬ 
medi à l'âge de cinquante-qua¬ 
tre ans des suites d'une longue 
maladie. Né en 1938 à Greno¬ 
ble. diplômé de l'Institut d'étu¬ 
des politiques, il était directeur 
de recherches au CNRS depuis 
1970. De mission en explora¬ 
tion, Jean-Marie Gibbal a 
consacré ses recherches à 
l'étude des transes et des 
cultes de possession en Côte- 
d'Ivoire, au Mali puis au Brésil. 
Cofondateur de la revue 
d'art et de poésie Exit (1973- 
1977), il est l'auteur notamment 
de Le Masque intérieur (Édi¬ 
tions Oswald), L'Amour mine 
de rien (Éditions Encre/Re¬ 
cherches), Le Sens de l’orien¬ 
tation (Éditions Encre/Recher¬ 
ches), Citadins et villageois 
dans la ville africaine (Éditions 
Maspéro), Tambours d'eau 
(Éditions Le Sycomore), Gué¬ 
risseurs et magiciens du Sahel 
(Éditions Mètaillé) et surtout 
Génies du fleuve (Éditions 
Presses de la Renaissance) 
Pour ce dernier ouvrage, récit 
quasi initiatique d'un voyage 
en pirogue dans la boucle du 
haut Niger au Mali entre Mopti 
et Tombouctou, il avait reçu en 
1988 le prix Alexandra-David- 
Neel. 
Le dernier ouvrage de 
Jean-Marie Gibbal est une bio¬ 
graphie de l'écrivain Georges 
Perros publiée il y a deux ans 
chez Plon. 
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ETATS-UNIS APRèS LA PREMIèRE GUERRE MONDIALE. ELLE A 
HABITé À LAKE CHARLES, EN LOUISIANE AVEC SON MARI. EN 
LOUISIANE, ELLE A ENSEIGNé LE FRANçAIS PENDANT PLUSIEURS 
ANNéES. ELLE EST VENUE à ATLANTA IL Y A 16 ANS. DEPUIS 
SEIZE ANS AUSSI, ELLE EST PROFESSEUR À L'ALLIANCE FRAN¬ 
ÇAISE, MAINTENANT, ELLE EST PROFESSEUR ET CENSEUR à 
L'ALLIANCE FRANçAISE. 
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UNE ASSIMILATION DE CULTURE: 
LA CéRéMONIE CIVILE DE MARIAGE 
LE BUT: D'EVALUER LES ACTIVITéS D'UNE CéRéMONIE CIVILE, 
L ' ACTiviTé : GéRARD, UN éTUDIANT D'éCHANGE D'ATLANTA, 
ASSISTE À UN LYCÉE DE PARIS. UN DE SES AMIS FRANÇAIS 
L'INVITE À UN MARIAGE; C'EST DIX JOURS AVANT LE MARIAGE 
ET IL VISITE LA MAIRIE, IL REMARQUE LES BANS QUI AN¬ 
NONCENT LE MARIAGE DE JEAN ET MARIE, LE DIMANCHE, A 
LA MESSE, IL VOIT LES MÊMES BANS. IL EST TRÈS TROUBLÉ. 
LE JOUR DU MARIAGE, IL LAVE SA VOITURE ET SE PRéPARE 
POUR SA PREMIÈRE CÉRÉMONIE DE MARIAGE FRANÇAISE. QUAND 
IL ARRIVE A LA MAISON DE LA MARIÉE, IL REMARQUE QUE TOUT 
LE MONDE LAISSE LES VOITURES À LA MAISON. LES FIANCÉS, 
LES INVITÉS, LES TÉMOINS, LES PARENTS, ET BEAUCOUP D'EN¬ 
FANTS FONT UN CORTÈGE À LA MAIRIE. A L'ÉGLISE, IL PENSE 
QUE LES PORTES SONT OUVERTES CAR IL FAIT TRÈS CHAUD. 
LE MAIRE PORTE UNE ÉCHARPE TRICOLORE AUTOUR DE SA TAILLE 
QUI RESSEMBLE AU DRAPEAU. OÙ EST SA CEINTURE? IL SE 
RIT ET PENSE QUE LES FRANÇAIS SONT TRES DRÔLES. IL EST 
SURPRIS AUSSI QUE LE MAIRE NE DISE PAS LES VOEUX. IL 
PARLE SEULEMENT DE L'IMPORTANCE DES RESPONSABILITÉS DES 
ÉPOUX; IL LEUR DONNE UN PETIT LIVRET DE FAMILLE ET LE 
CERT I F I CAT DE MARIAGE. QUELLE SORTE DE LIVRET EST~CE, 
SE DEMANDE-T-IL. PUIS, LES TÉMOINS FONT LA QUEUE ET 
SIGNENT QUELQUE CHOSE. ENSUITE, LE GARÇON D'HONNEUR 
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PASSE UN CHAPEAU ET TOUT LE MONDE MET DE L'ARGENT 
DEDANS. POURQUOI EST-CE QUE GéRARD EST STUPéFAIT? 
CHOISISSEZ LA RéPONSE LA PLUS CONVENABLE. 
A. C'EST UNE RÉPÉTITION DE MARIAGE. LES BANS SONT AF¬ 
FICHÉS À LA MAIRIE POUR ANNONCER LE MARIAGE DIMANCHE 
PROCHAIN . 
B. LE COUPLE A BESOIN D'ARGENT. 
C. LE MAIRE N'A PAS DE BIBLE, 
D. GéRARD NE SAIT PAS QU'IL Y A DEUX CéRéMONIES DE MAR¬ 
IAGE . 
E. LE MAIRE N'A PAS DE CEINTURE. 
F. LES PORTES SONT OUVERTES CAR LE CLIMATISEUR NE MARCHE 
PAS . 
LA DISCUSSION 
A. CE N'EST PAS CORRECT. 
CE N'EST PAS UNE RéPéTITION, DIX JOURS AVANT LE MAR¬ 
IAGE, LES BANS SONT AFFICHéS à LA MAIRIE ET à L'éGLISE. 
C'EST OBLIGATOIRE. C'EST UNE RÈGLE DÉVELOPPÉE PAR 
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L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET C'EST POUR CEUX QUI S'OPPOSERA¬ 
IENT AU MARIAGE, 
B. CE N'EST PAS CORRECT, 
LE GARÇON D'HONNEUR QUÊTE DE L'ARGENT DANS LE CHA¬ 
PEAU CAR ON ANNONCE LA SOMME QUAND ON ANNONCE LE MAR¬ 
IAGE AU JOURNAL. TOUTES LES FAMILLES DéSIRENT QUêTER 
UNE SOMME RESPECTUEUSE, 
C. CE N'EST PAS CORRECT. 
LE MAIRE N'A PAS BESOIN D'UNE BIBLE CAR C'EST UNE 
CéRéMONIE CIVILE, IL DONNE AU COUPLE LE LIVRET DE FAMILLE 
CAR CE LIVRE REPRÉSENTE LE SYMBOLE DE MARIAGE. CE LIVRET 
EST POUR INSCRIRE LES NAISSANCES, LES DÉCÈS ET LES CHO¬ 
SES IMPORTANTES. LE PRÊTRE BÉNIT LA CÉRÉMONIE RELIGIEUSE. 
D. C'EST CORRECT, 
GéRARD NE COMPREND PAS LES COUTUMES DE MARIAGE EN 
FRANCE. IL Y A DEUX CéRéMONIES--LA CéRéMONIE CIVILE 
ET LA CÉRÉMONIE RELIGIEUSE, CHAQUE CÉRÉMONIE EST DIF¬ 
FÉRENTE . 
E. CE N'EST PAS CORRECT. 
LE MAIRE REPRéSENTE L'AUTORITé DE L'éTAT ET C'EST 
POURQUOI IL PORTE UNE ÉCHARPE TRICOLORE. IL DONNE LE 
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CERTIFICAT DE MARIAGE CAR SANS LE CERTIFICAT, LE PRÊTRE 
PEUT REFUSER DE MARIER LE COUPLE. 
F. CE N'EST PAS CORRECT, 
LES PORTES NE SONT PAS OUVERTES CAR IL FAIT CHAUD 
ET LE CLIMATISEUR NE MARCHE PAS. ELLES SONT OUVERTES 
POUR CEUX QUI S'OPPOSERAIENT AU MARIAGE. 
SOURCES : 
"THE CULTURE CLUSTER," FOREIGN LANGUAGE ANNALS 
THE WORLD OF WEDDINGS 
ILLUMINATIONS 
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LE MINI-DRAMA: LA CéRéMONIE RELIGIEUSE 
LE TITRE: UNE CéRéMONIE RELIGIEUSE EN FRANCE 
LES PERSONNAGES: JOANNE ET SYLVIA, DEUX JEUNES FILLES 
AMÉRICAINES; VlRGIE ET PATRICIA, DEUX JEUNES FILLES FRAN¬ 
ÇAISES. 
LA MISE EN SCèNE: JOANNE ET SYLVIA ASSISTENT à UNE CéRé¬ 
MONIE RELIGIEUSE EN FRANCE. LES DEUX FRANÇAISES OBSER¬ 
VENT LEUR COMPORTEMENT. 
JOANNE : AH, SYLVIE, NOUS AVONS DE LA CHANCE D'ASSISTER 
À UNE VRAIE CÉRÉMONIE DE MARIAGE FRANÇAISE. 
SYLViA : Oui, J'AI UN CADEAU POUR LE BON COUPLE. JE 
VAIS LE METTRE SUR CETTE BELLE TABLE AU FOYER DE L'ÉGLISE. 
JOANNE : BON, C'EST çA. REGARDE Là-BAS. LES éPOUX, 
LES PARENTS, LES TÉMOINS, LES INVITÉS SE PROMÈNENT DANS 
LA RUE. POURQUOI NE SONT-ILS PAS ASSIS à L'éGLISE AVEC 
NOUS? 
SYLViA : JE NE SAIS PAS MAIS JE SAIS UNE CHOSE. LA ROBE 
DE LA MARIÉE SERA TRÈS SALE QUAND ELLE ARRIVERA À L'ÉGLISE. 
ELLE EST FOLLE. 
JOANNE : SILENCE! ON ARRIVE MAINTENANT. 
SYLV I A : ECOUTE! LE PRêTRE PARLE: "BIENVENUS, MES EN¬ 
FANTS." ILS SONT MEMBRES ICI, N'EST-CE PAS? C'EST UNE 
EXPRESSION POUR LES INVITÉS, PAS POUR LES MEMBRES. 
JOANNE : OH Là Là. QUE L'ALLIANCE EST GRANDE. ALORS, 
IL DONNE UNE BONNE BéNéDICTION ET UNE MESSE TRèS BELLE. 
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LES VOEUX SONT CURIEUX ET DRôLES. ALORS, LA CéRéMONIE 
S'EST DÉJÀ TERMINÉE. ALLONS-Y. 
SYLVIA : ATTENDS, JOANNE. POURQUOI EST-CE QUE TOUT LE 
MONDE FAIT LA QUEUE? Qu'EST"CE QUI SE PASSE? REGARDE 
AUSSI LES MUSICIENS. IL S SONT TOUS FOUS. 
JOANNE : QU'EST-CE QUE LES éPOUX DONNENT AUX ENFANTS? 
SYLVIA : PEUT-êTRE, C'EST DU RIZ à JETER SUR LA TêTE 
DU BON COUPLE. 
JOANNE ET SYLVIA: ALLONS JETER DU RIZ. 
PARTIE 11 : 
ViRGiE: EST-CE QUE TU VOIS LES DEUX AMéRICAINES. ELLES 
ENTRENT DANS L'éGLISE TRèS TôT ET AVANT LE CORTèGE. 
PATRIcIA : ET POURQUOI PORTENT-ELLES UN GRAND CADEAU 
À L'ÉGLISE? 
ViRGiE: ELLES JETTENT DES DRAGéES SUR LA TêTE DU COU¬ 
PLE . 
PATRIcIA : ET DE PLUS, ELLES NE SIGNENT PAS LE REGISTRE 
DE MARIAGE, C'EST OBLIGATOIRE, TU SAIS. 
PATRICIA ET VIRGIE: QUE LES AMéRICAINES SONT TRèS IM¬ 
POLIES. 
LE VOCABULAIRE NECéSSAIRE: 
LE PRÊTRE, L'ACCUEIL, L'ÉPOUX, L'ÉPOUSE, L'ALLIANCE, 
LES VOEUX, LA MESSE, LE REGISTRE DE MARIAGE, LE CORTÈGE, 
UNE HAIE D'HONNEUR, LES SACS DE DRAGÉES. 
LES ACTIVITéS 
1. LE PROFESSEUR EXPLIQUE LE VOCABULAIRE. APRèS 
ÇA, LES ÉLÈVES PRÉSENTENT LE DIALOGUE À LA CLASSE. LE 
PROFESSEUR FAIT UN MAGNÉTOSCOPE DU DIALOGUE. ÏOUS LES 
ÉLÈVES REGARDENT ET DISCUTENT LES RÉSULTATS. 
2. ORGANISEZ UN FAUX MARIAGE AVEC LE PRêTRE, LES 
MARIÉS, LES TÉMOINS, LES ENFANTS, ET LES INVITÉS. PRE¬ 
PAREZ LE REPAS DE NOCES. 
3. APPRENEZ PAR COEUR LES VOEUX DE MARIAGE. LES 
ÉLÈVES ÉCRIVENT LES VOEUX ORIGINAUX. 
LA DISCUSSION 
1. APRèS LE VOYAGE DE NOCES, LE COUPLE TROUVE LES 
CADEAUX SUR LES LISTES DE MARIAGE AUX DIFFÉRENTS MAGA¬ 
SINS DE LA VILLE. 
2. LE CORTèGE SE FORME à LA MAISON DE LA MARIéE ET 
PART POUR L'ÉGLISE. TOUS LES PARENTS, LES INVITÉS, LES 
TÉMOINS, LES ÉPOUX, LES GARÇONS D'HONNEUR, LES DEMOI¬ 
SELLES D'HONNEUR FONT UN CORTÈGE À L'ÉGLISE. IL N'Y 
A PAS DE LIMOUSINES. 
3. DANS TOUTES LES CéRéMONIES, LE PRêTRE DONNE UN 
ACCUEIL AUX ÉPOUX. PUIS, LES ÉPOUX ÉCHANGENT LES ALLI¬ 
ANCES ET LES VOEUX. LE COUPLE DÉCIDE LES MOTS POUR LES 
VOEUX. IL Y A UNE MESSE ET UNE BÉNÉDICTION. IL FAUT 
QUE TOUS LES TÉMOINS SIGNENT LE REGISTRE DE MARIAGE. 
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4. LES éPOUX DISTRIBUENT DES SACS DE DRAGéES AUX 
ENFANTS QUI REGARDENT LE CORTÈGE APRÈS LA CÉRÉMONIE. 
5. Si LE MARIé EST MEMBRE D'UN ORCHESTRE OU UNE éQUIPE, 
LES AUTRES MEMBRES FONT UNE HAIE D'HONNEUR. C'EST AMU¬ 
SANT ET DRÔLE POUR LE MARIÉ. 
SOURCES : 
THE WORLD OF WEDDINGS 
ILLUMINATIONS 
"THE CULTURE CLUSTER," FOREIGN LANGUAGE ANNALS 
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L'HYPOTHèSE RAFFINéE: LE REPAS DE NOCES 
LE BUT: DE RAFFINER LES PERCEPTIONS DE L'ASPECT CUL¬ 
TUREL FRANÇAIS. 
LE PROCéDé: SUIVEZ LES DéMARCHES, 
1. APRèS AVOIR VU LE FILM "LE MARIAGE EN FRANCE/' 
LES ÉLÈVES APERÇOIVENT UN ASPECT CULTUREL À L'ÉGARD DU 
REPAS DE NOCES. 
2. LES éLèVES GéNéRALISENT à L'éGARD DU REPAS DE 
NOCES, SUIVANT LES PERCEPTIONS. "LES FRANçAIS SONT TRèS 
FRIVOLES ET FRéNéTIQUES. 
PAR EXEMPLE: TOUT LE MONDE REND LES TOASTS AUX éPOUX. 
LE GARçON D'HONNEUR PREND LA JARRETIèRE DE L'éPOUSE ET 
LA VEND AUX INVITÉS. LE MARIÉ DANSE AVEC TOUTES LES 
DEMOISELLES D'HONNEUR. LA MARIÉE DANSE AVEC TOUS LES 
GARÇONS D'HONNEUR. 
3. LES éLèVES CHERCHENT L'INFORMATION DANS LES 
LIVRES, LES JOURNAUX, "LE RÉALIA," LES REVUES POUR 
CHANGER ET CLARIFIER LEUR PERCEPTION. 
4. LES ÉLÈVES ÉTUDIENT EN GROUPES POUR ANALYSER ET 
EXAMINER LES SOURCES. CHAQUE GROUPE PRÉPARE UNE COMPO¬ 
SITION ET DES RECHERCHES. 
PAR EXEMPLE: UN ARTICLE DANS LE JOURNAL FRANçAIS- 
D'AMéRIQUE SUGGèRE QUE LA PRISE DE LA JARRETIèRE PAR 
LE GARÇON D'HONNEUR SOIT UNE TRADITION QUI DATE DE PLU¬ 
SIEURS SIèCLES EN FRANCE. LE GARçON D'HONNEUR LA VEND 
À L'ENCHÉRISSEUR QUI PAIE LE PLUS. CET ARGENT EST UN 
CADEAU POUR LES ÉPOUX. 
UN ASSISTANT CULTUREL VIENT à LA CLASSE DE FRAN¬ 
çAIS. IL DIT QUE TOUJOURS EN FRANCE, IL Y A DES TOASTS 
IL Y A BEAUCOUP DE VIN ET TOUT LE MONDE S'AMUSE, CAR 
ON EST CONTENT POUR LES ÉPOUX. LES DEMOISELLES D'HON¬ 
NEUR ATTACHENT DE PETITS RUBANS À LA VESTE DES INVITÉS 
ET LES EMBRASSENT. AUSSI, LA MARIÉE DÉCHIRE SON VOILE. 
ELLE DONNE DE GRANDS MORCEAUX AUX PLUS PETITES FILLES 
ET LES PLUS PETITS MORCEAUX AUX PLUS GRANDES FILLES. 
ON RIT, PLAISANTE, ET TAQUINE BEAUCOUP. MAIS C'EST 
L'ESPRIT GAULOIS; TOUT LE MONDE VEUT S'AMUSER. I_E 
REPAS DE NOCES EST VRAIMENT UNE FÊTE. 
5. LES éLèVES MODIFIENT LEUR NOTION. 
"LES FRANçAIS SONT FRéNéTIQUES ET FRIVOLES CAR 
ILS SONT CONTENTS POUR LES BONS ÉPOUX ET ILS ONT UN ES¬ 
PRIT GAULOIS." 
6. LES éLèVES EXAMINENT LA SIGNIFICATION DU REPAS 
DE NOCES AUX ETATS-UNIS. ILS EXAMINENT LES PHOTOS, LES 
LIVRES, ET L'ENCYCLOPéDIE. ILS PRéSENTENT L'INFORMA¬ 
TION À LA CLASSE POUR COMPARER LES TRADITIONS. 
7. LES éLèVES COMPARENT LES HYPOTHèSES RAFFINéES 
AVEC LEUR CULTURE. LES ÉLÈVES DÉCRIVENT LE REPAS DE 
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NOCES EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS. 
SOURCES : 
"THE CULTURE CLUSTER/' FOREIGN LANGUAGE ANNALS 




LA CAPSULE DE CULTURE: NOëL 
LE BUT: DE DISCUTER LES COUTUMES DE NOEL EN FRANCE. 
LE PROCéDé: PRéSENTEZ L'INFORMATION PENDANT LA SAISON 
DE NOëL. FAITES LES DIAPOSITIVES, ET PRONONCEZ LE VO¬ 
CABULAIRE NECÉSSAIRE . 
NOëL EN FRANCE 
LE NOM NOëL EST UN MOT LATIN QUI VEUT DIRE "JOUR 
DE NAISSANCE." LA VEILLE DE NOËL EST LE COMMENCEMENT 
DES FÊTES DE NOËL POUR LES FRANÇAIS. LES JEUNES SE COU 
CHENT PENDANT QUE LES PARENTS ET LES ENFANTS LES PLUS 
ÂGÉS ASSISTENT Â LA MESSE DE MINUIT. APRÈS LA MESSE, 
ILS RENTRENT À LA MAISON POUR LE RÉVEILLON. LE REPAS 
TRADITIONNEL DE NOËL. LE REPAS EN FRANCE EST LA DINDE 
AUX MARRONS. EN ALSACE, LE REPAS EST DE L'OIE; EN BOUR 
GOGNE, LE REPAS EST DU FOIE GRAS. A NlCE, ON MANGE DU 
POULET ET DU RAVI PL I ■ MAIS TOUS LES FRANÇAIS MANGENT 
COMME DESSERT, LA BÛCHE DE NOËL, UN GÂTEAU AU CHOCOLAT 
ET DÉLICIEUX. 
LE PèRE NOëL SE PROMèNE SUR LA ROUTE ACCOMPAGNé 
D'UN PETIT ÂNE. IL PORTE LES CADEAUX DANS UN PANIER 
QU'IL JETTE SUR SON DOS. LES ENFANTS PLACENT LES SAB¬ 
OTS DEVANT LA CHEMINÉE, ÛN DIT QUE LE PÈRE FOUETTARD 
FOUETTE LES ENFANTS TERRIBLES ET ILS NE REÇOIVENT PAS 
DE CADEAUX. SEULEMENT LES BONS ENFANTS REÇOIVENT LES 
CADEAUX LE NOËL. EN ALSACE, C'EST LE ST. NICOLAS QUI 
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APPORTE LES JOUETS LE 6 DÉCEMBRE. (L A FÊTE DU ST. NICO¬ 
LAS.) LE JOUR DE L'AN LES ADULTES DONNENT LES éTRENNES 
AUX PERSONNES SPÉCIALES DANS LA FAMILLE COMME LE CON¬ 
CIERGE., LE BOUCHER, ETC. 
NAPOLéON APPORTE LE PREMIER ARBRE DE NOëL à PARIS 
EN 1870 AUX JARDINS DES TUILERIES. ON VOIT DES ARBRES 
DE NOëL AUX MAGASINS PENDANT QU'ON VOIT LES CRèCHES DANS 
LES MAISONS. LES FRANÇAIS PLACENT DES SANTONS~~LES PER¬ 
SONNAGES DE LA NATIVITÉ, DANS LES CRÈCHES. 
APRèS NOëL VIENT LE JOUR DE L'AN; LA FêTE DES 
ROIS, LE 6 JANVIER EST LA FêTE DES ROIS MAGES. ON SERT 
UNE GALETTE AVEC UNE FÈVE. CEUX QUI TROUVENT LA FÈVE 
DEVIENNENT LE ROI OU LA REINE ET REÇOIVENT LE BONHEUR 
PENDANT TOUTE L'ANNÉE. LE 2 FÉVRIER EST LA CHANDELEUR 
OU L'ON MANGE LES CRÊPES POUR LE SOUPER ET MET À CÔTÉ 
LES SANTONS. LE MARDI GRAS APPROCHE. 
L'EVALUAT ION : LES éLèVES DOIVENT IDENTIFIER LES PHO¬ 
TOS, LES PHRASES, OU LES EXPRESSIONS QUI REPRÉSENTENT 
LES ASPECTS DE NOËL EN FRANCE. 
LES MATéRIAUX: RéALIA DE NOëL, LES DIAPOSITIVES, LES 
PHOTOS, LES LIVRES, LES CARTES DE NOËL, LES CHANSONS 
DE NOËL. 
LES ACTIVITéS: 
1. CHANTEZ LES CANTIQUES DE NOëL. 
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2. JOUEZ LE MATCH, "GAGNER, PERDRE OU DESSINER" EN 
UTILISANT LE VOCABULAIRE SPÉCIALISÉ. 
3. FAITES DES VIDéOS DE NOëL EN FRANCE. CHAQUE GROUPE 
FAIT UN DIALOGUE ET PRÉSENTE QUELQUES ASPECTS CULTURELS 
DE LA FRANCE. 
A. ACHETEZ à LA PâTISSERIE, PRéPAREZ, UNE BûCHE DE 
NOëL ET MANGEZ-LA EN CLASSE. 
5. FAITES DES CARTES DE NOëL POUR UN AMI OU LES PAR¬ 
ENTS. 
6. DONNEZ DES JOUETS DE NOëL AUX ENFANTS MALHEUREUX. 
7. FABRIQUEZ UNE CRèCHE ET LES PETITS SANTONS. 
8. PRéPAREZ UN MATCH DE NOëL. 
SOURCES : 
"LE NOëL ET LA MéTéO," JOURNAL FRANCAIS--D'AMéRIQUE 
SCèNES ET SéJOURS 
"CULTURE CAPSULE," CASSETTE RECORDING 
72 
L'APPROCHE SéMIOTIQUE: LE MARDI GRAS 
LE BUT: D'APPRENDRE QUELQUES ASPECTS DE LA CULTURE EN 
EXAMINANT LES PLACARDS, LES AFFICHES, OU LES SIGNES. 
LE PROCéDé: AU COMMENCEMENT DE LA CLASSE, MONTREZ LES 
SIGNES OU MONTREZ DES DIAPOSITIVES DES SIGNES L'UNE APRÈS 
L'AUTRE. DEMANDEZ AUX éLèVES LA SIGNIFICATION DE MOTS 
EN FRANCE. ORGANISEZ LES éLèVES EN GROUPES AVEC DES 
DICTIONNAIRES FRANÇAIS. APRÈS QUELQUES MINUTES, DIS¬ 
CUTEZ LA SIGNIFICATION DES SIGNES. LES ÉLÈVES DONNENT 
LEURS RÉPONSES. PUIS, LE PROFESSEUR LES CORRIGENT. 
LA DISCUSSION: 
1. "LAISSEZ LE BON TEMPS ROULER" EST UNE EXPRESSION 
ASSOCIéE AVEC LE MARDI GRAS. LE MARDI GRAS EST LA PRE¬ 
MIèRE FêTE D'HIVER POUR LES FRANçAIS. LE MARDI GRAS, 
"FAT TUESDAY," PRéCèDE LE MERCREDI DES CENDDRES ET LA 
SAISON DE CARêME. LES FRANçAIS CéLèBRENT DANS LES RUES 
EN COSTUMES. IL Y A DES BALS, DES SOIRÉES, ET UN GRAND 
DéFILé. LES FRANçAIS OBSERVENT LE CARNAVAL AVEC LE BOEUF 
GRAS (FAT OX). CETTE BêTE EST DéCORéE DE RUBANS ET DE 
GUIRLANDES. APRÈS, IL Y A DANS UN CHAR UN GARÇON QUI 
S'APPELLE LE ROI DES BûCHERS. LA FOULE LUI JETTE DES 
FLEURS, DES BONBONS, ET DES CONFETTI. ÎOUT LE MONDE 
MANGE LES CRÊPES POUR CETTE FÊTE. APRÈS LE MARDI GRAS, 
LES FRANçAIS OBSERVENT LE CARêME PENDANT QUARANTE JOURS. 
APRèS QUARANTE JOURS, ON OBSERVE PâQUES OU L'ASCENSION. 
2. ON VOIT LES GROSSES TêTES AU CARNAVAL DE NICE 
DE GUADELOUPE, DE MARTINIQUE, DE LA GUYANE FRANçAISE 
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ET EN HAITI. LE CARNAVAL DURE TROIS JOURS ET C'EST UNE 
FÊTE DE PRINTEMPS POUR LES HABITANTS. IL Y A DE GROSSES 
TÊTES DE PAPIER MAC H Ej IL Y A AUSSI LES GENS QUI POR¬ 
TENT LES COSTUMES ORNÉS; IL Y A AUSSI DES DÉFILÉS DE 
CHARS DÉCORÉS ET ACCOMPAGNÉE PAR LE Roi CARNAVAL, DES 
MARIONNETTES, ET DES DANSEURS. LE DERNIER JOUR DE CAR¬ 
NAVAL SE TERMINE PAR UN GRAND FEU D'ARTIFICE OÙ L'ON 
BRûLE LE Roi CARNAVAL. 
3. ON éPROUVE LES BATAILLES DES FLEURS (LES CHARS 
DE BELLES FLEURS), ON DONNE UN PRIX AU PLUS BEAU CHAR. 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES 
1. APPORTEZ UN MASQUE DE MARDI GRAS à LA CLASSE. 
EXPLIQUEZ LA SIGNIFICATION DES COULEURS. 
2. DESSINEZ DE GROSSES TêTES DE PAPIER MâCHé OU DES 
MASQUES. (EXHIBIT) 
3. PRéPAREZ LES CRêPES ET MANGEZ POUR LE DéJEUNER. 
4. REGARDEZ UN FILM DE MARDI GRAS. 
5. ARRANGEZ UN VOYAGE à LA NOUVELLE ORLéANS OU à 
MOBILE LE WEEKEND AVANT LE MARDI GRAS. 
Mini-poster for unit on Mardi Gras 
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SOURCES : 
SCèNES ET SéJOURS 
A LIRE ABSOLUMENT 
CULTURE CAPSULE 
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LE MASQUE DE MARDI GRAS 
LES MATéRIAUX 
LA COLLE DE PAPIER PEINT 
UNE BOÎTE A MÉLANGER 
BEAUCOUP DE JOURNAUX 
LES CRAYONS 
LA PEINTURE ET LES PINCEAUX 
LE PAPIER 
LE FILÉ, LES BOUTONS, ET LES PAILLETTES 
LE PROCéDé 
1. DESSINEZ VOTRE MASQUE SUR UNE FEUILLE DE PAPIER 
ET CHOISISSEZ VOS COULEURS FAVORITES, 
2. PRENEZ CINQ FEUILLES DE PAPIER D'UN JOURNAL ET 
ROULEZ LES FEUILLES DE PAPIER JUSQU'A À CE QU'ON EN FORME 
UN BÂTON. 
3. FORMEZ UN CERCLE AVEC LE BâTON DE PAPIER ET AGRAF- 
FEZ . 
4. METTEZ LES PETITES LIASSES DE PAPIER à L'INTéRIEUR 
DU MASQUE. 
5. DéCHIREZ LES BANDES DE PAPIER ET METTEZ DANS LA 
COLLE DE PAPIER PEINT. METTEZ LES BANDES DE PAPIER SUR 
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LE MASQUE POUR CRÉER UN GROS VISAGE, 
6. LAISSEZ SéCHER PENDANT DEUX OU TROIS JOURS. 
7. PEIGNEZ ET DéCOREZ à VOTRE GOûT. 
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Mini-poster for unit on Mardi Gras 
UNIT 2: DAILY LIFE 
THE TYPICAL LIFE OF A FRENCHMAN IS PERVADED BY 
CERTAIN CUSTOMS, IDEOLOGIES AND IDIOSYNCRASIES WITH 
WHICH ONLY THE FRENCH CAN IDENTIFY. THE FRENCH HOMES, 
BUSES, AUTOS, CAFÉS ARE USUALLY OVERCROWDED, BUT THIS 
OVERCROWDEDNESS LENDS ITSELF TO HIGH PERSONAL INVOLVE¬ 
MENT. THE FRENCH LOVE THE OUTDOORS, WORK, SIDEWALK 
CAFÉS, CROWDS, PICKNICKING, SMALL CARS, PRIVACY, "BONNE 
CUISINE," WINE, CHEESES, FLOWER GARDENS, INDIVIDUALITY 
(LE SOI), AND STIMULATING CONVERSATION. FROM CHILDHOOD, 
THE FRENCH ARE TAUGHT FORMALITY, PROPER BEHAVIOR OR THE 
CONCEPT OF "LE BONHEUR," REALISM, RIGIDITY AND FRIEND¬ 
SHIP. HOWEVER, CONCEPTS SUCH AS PUNCTUALITY, OBTAINING 
INFORMATION, POLITICS AND UTILIZING THE TELEPHONE ARE 
WHAT AMERICANS WOULD CALL NONTRADITIONAL BEHAVIOR. AS 
FAR AS FASHION GOES, THE FASHION INDUSTRY AWAITS PARIS 
BEFORE BEGINNING ITS LINE OF CLOTHING FOR THE SEASON, 
THE FRENCH EDUCATION SYSTEM IS HIGHLY DISCIPLINED AND 
CHALLENGING. ÏHE FRENCH ARE, WITHOUT A DOUBT, XENO¬ 
PHOBES, A PASSIONATE PEOPLE WITH NATIONALISTIC PRIDE, 
A LOVE FOR THEIR COUNTRY AND A LOVE FOR ITS TRADITIONS. 
THIS WRITER WILL PRESENT SEVERAL ASPECTS OF DAILY 
LIFE IN FRANCE THROUGH THE DEVELOPMENT OF CULTURE CAP- 
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SULES, SEMIOTIC ACTIVITIES, ACTIVITIES ON DECREASING 
STEREOTYPIC PERCEPTIONS, MI N I“DR AMAS, AUDIO“MOTOR UNITS 
AND CULTOONS. ÏHESE UNITS WILL BE PRESENTED IN THE TAR¬ 
GET LANGUAGE AS WELL AS IN ENGLISH TO ENSURE STUDENT 
INTERNALIZATION. ÎHE UNITS "LA FAMILLE TYPIQUE," "LES 
EXCURSIONS ET L'AMITIÉ," "LA HAUTE COUTURE," "LA TENUE 
à TABLE" (AUDIO-MOTOR), "LE SYSTèME DE L'éDUCATION" AND 
"LE VIN" WERE DEVELOPED BY THE WRITER. BARRY GAY, AN 
ART STUDENT AT CEDAR GROVE HiGH SCHOOL RENDERED THE 
DRAWING IN THE CULTOON "LE VlN." "LA ÏENUE À TABLE" 
(MiNi-DRAMA), "DINNER IN FRANCE," "LE PETIT DéJEUNER," 
"ON VA FAIRE LES COURSES," AND "LE PAIN" WERE CREATED 
BY MANY DEDICATED ÜEKALB HIGH'SCHOOL FRENCH TEACHERS. 
THESE MATERIALS WERE DEVELOPED FOR THE 1991 CURRICULUM 
GUIDE TO MEET STATE MANDATED GUIDELINES FOR THE TEACH¬ 
ING OF FOREIGN LANGUAGES,1 
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UNE CAPSULE DE CULTURE: 
LA FAMILLE FRANçAISE 
LE BUT: D'EXPLIQUER LES COUTUMES DE LA FAMILLE FRAN¬ 
çAISE 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRéSENTERA DEUX ASPECTS DE 
LA FAMILLE FRANçAISE. 
LA FAMILLE FRANçAISE A LA MAISON 
LA FAMILLE EST LA BASE LA PLUS SOLIDE DE LA SO¬ 
CIéTé FRANçAISE. LA FAMILLE EST TRèS UNIE ET STRUCTURéE. 
ELLE COMPREND LES PARENTS, LES ENFANTS, LES GRANDS- 
PARENTS, LES TANTES, LES ONCLES ET LES COUSINS. LE PÈRE 
EST LE CHEF, ET LE SYMBOLE DE L'AUTORITÉ, ÎOUT LE MONDE 
RESPECTE SES DÉCISIONS. AUSSI, LES MEMBRES DE LA FA¬ 
MILLE TRAVAILLENT ENSEMBLE ET HABITENT DANS UNE MAISON 
TRÈS ENCOMBRÉE. CA NE FAIT RIEN, CAR LES FRANÇAIS 
AIMENT ÊTRE ENGAGÉS. IL S MANGENT LE PETIT DÉJEUNER EN¬ 
SEMBLE. CE REPAS COMPREND DES CROISSANTS, DU PAIN, UN 
CAFÉ CHAUD, DU BEURRE ET DE LA CONFITURE. ÈES PARENTS 
ET LES ENFANTS S'EMBRASSENT PLUSIEURS FOIS PENDANT LA 
JOURNÉE. ILS VONT EN VACANCES ENSEMBLE AU MOIS D'AOûT. 
IL SORTENT LE DIMANCHE POUR LES PIQUE-NIQUES DANS LEURS 
PETITES VOITURES FRANÇAISES. ÈES AUTRES HEURES DE REPAS 
SONT SACRÉES ET ILS NE MANGENT RIEN SANS PAIN. ÈE DÉ¬ 
JEUNER EST DE MIDI À DEUX HEURES. ÈES FRANÇAIS SE DÉ¬ 
PÊCHENT À LA MAISON POUR LE DÉJEUNER. A SEPT HEURES 
DU SOIR, ILS MANGENT LE DÎNER. ÈE DÎNER EST RÉSERVÉ 
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POUR LA FAMILLE OÙ ILS MANGENT ET BAVARDENT PENDANT 
TROIS OU QUATRE HEURES. CHEZ LES FRANÇAIS, ON TROUVE 
TOUJOURS DES JARDINS AVEC LES ROSES, LES GÉRANIUMS ET 
LES PÉTUNIAS. ÜN TROUVE AUSSI DES GRILLES ET DES AR¬ 
BUSTES AUTOUR DE LA MAISON. POUR LES FRANÇAIS, LA MAI¬ 
SON EST POUR LA FAMILLE, C'EST UN ENDROIT TRÈS PRIVÉ. 
LES FRANçAIS EN DEHORS DE LA FAMILLE 
EN DEHORS DE LA MAISON, LES FRANçAIS SONT TRèS 
RÉSERVÉS ET OFFICIELS. SUR LA ROUTE, ILS DISENT: "BON¬ 
JOUR, MADAME," OU "BONJOUR, MONSIEUR". ILS SE SERRENT 
LA MAIN AVEC UNE SEULE POIGNÉE DE MAIN. IL S RENCONTRENT 
LEURS AMIS AU CAFÉ OU AU RESTAURANT, CAR LA MAISON EST 
RÉSERVÉE POUR LA FAMILLE, SUR LA ROUTE, SI ON DIT "CA 
VA," ILS RÉPONDENT PAR "ÛN SE DÉFEND." LES FRANÇAIS 
NE PARLENT JAMAIS AVEC LES ÉTRANGERS DANS LE MÉTRO, LE 
TRAIN, OU L'ASCENSEUR. IL S SONT BIEN ÉLEVÉS ET GARDENT 
LEUR DISTANCE. CEPENDANT SI LES FRANÇAIS ONT BESOIN 
D'INFORMATION, ILS DEMANDERONT À N'IMPORTE QUI, CAR ILS 
DÉTESTENT LES CARTES. IL Y A DES TABOUS ENTRE LES FRAN¬ 
ÇAIS. NE VISITEZ PAS LA MAISON D'UN FRANçAIS SANS UNE 
INVITATION. N'APPORTEZ NI LES CHRYSANTHèMES, NI LE PAR¬ 
FUM, NI LE VIN. LES CHRYSANTHÈMES SONT POUR LE DEUIL; 
LE PARFUM EST PERSONNEL; LES VINS COÛTENT TRÈS CHER. 
NE VISITEZ NI LA TOILETTE, NI LA CUISINE, NI LES CHAM¬ 
BRES DANS UNE MAISON FRANÇAISE. C'EST UNE GAFFE. NE 
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SOYEZ PAS ÉTONNÉ SI VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN FRAN¬ 
ÇAIS ET IL ARRIVE EN RETARD, CE SONT DES COUTUMES TRÈS 
BIZARRES À CEUX QUI NE SONT PAS FRANÇAIS. 
LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
ENCOMBRÉ, ENGAGER, LE PETIT DÉJEUNER, LE DÉJEUNER, 
LE DÎNER, S'EMBRASSER, SE SERRER, LE DIMANCHE, LA PE¬ 
TITE VOITURE, DES GRILLES, DES ARBUSTES, ^A VA, ON SE 
DÉFEND, LES CHRYSANTHÈMES, UNE GAFFE. 
LES MATéRIAUX: 
LES DIAPOSITIVES, UN FILM SUR LA FAMILLE FRANçAISE, 
LES AFFICHES 
L'EVALUAT ION : 
LES éLèVES COMPARENT EN GROUPE LA DIFFéRENCE ENTRE 
LA FAMILLE À LA MAISON ET LA FAMILLE EN DEHORS DE LA 
MAISON. ILS FONT UNE PRéSENTATION à LA CLASSE. 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES éLèVES FONT UN TABLEAU: LES FRANçAIS EN FAMILLE 
CONTRE LES FRANçAIS EN DEHORS DE LA MAISON. 
2. LES éLèVES PRéPARENT UN MINI-DRAMA SUR LES COUTUMES 
DE LA FAMILLE FRANÇAISE. 
3. LES éLèVES éCHANGENT DES LETTRES AVEC DES éLèVES FRAN¬ 
çAIS. 
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4. LES éLèVES INVITENT UN ASSISTANT CULTUREL à LA CLASSE 
À DISCUTER LA FAMILLE FRANÇAISE, 
5, LE PROFESSEUR FABRIQUE LES CARTES DE SITUATIONS. 
LES éLèVES JOUENT LES RôLES CONVENABLES, 
SOURCES : 
LES PARISIENS 
THE FRENCH AT THE TABLE 
THE FRENCH-AMERICAN EXPERIENCE 
CULTURE CAPSULES 
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LES PERCEPTIONS STéRéOTYPéES: 
L'AMITIé ET LA SORTIE 
LE BUT: D'éVALUER QUELQUES PERCEPTIONS DE LA SOCIéTé 
F R AN Ç A I SE 
LE PROCéDé: LES éLèVES LISENT LES PHRASES TROUVéES 
APRÈS ET NOTENT LEURS OPINIONS DANS LA COLONNE CONVEN¬ 
ABLE . 
L'ACTiviTé : TOUT LE MONDE UTILISE LES STéRéOTYPES. 
INDIQUEZ VOTRE OPINION EN UTILISANT JAMAIS, DE TEMPS 
EN TEMPS. OU TOUJOURS. COMPAREZ VOS RÉPONSES AVEC 
CELLES DE VOS CAMARADES DE CLASSE. 
AB C D E 
VRAI /FAUX JAMAIS DE TEMPS EN TOUJOURS 
TEMPS 
1. LES FRANçAIS NE SORTENT PAS AVEC LEURS AMIS. 
2. UN COUPLE FRANçAIS EST TRèS AFFECTUEUX EN DEHORS DE 
LA MAISON. 
3. LES FRANçAIS VONT AU PIQUE-NIQUE AVEC LE (LA) PETIT(E) 
AMI(E) , 
4. LES FRANçAIS PARTAGENT LES SECRETS AVEC LEURS PAR¬ 
ENTS . 
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5. POUR UN FRANçAIS, MONSIEUR Z EST SON AMI S'IL LUI 
DONNE DE L'AIDE SANS UNE DEMANDE. 
6. LES FRANçAIS VONT AUX EXCURSIONS, AUX CINéMAS ET 
AUX PIQUE-NIQUE EN GROUPE. 
7. LA RèGLE DE RéCIPROCITé EST RESPECTEé ENTRE LES 
AMIS. 
8. L'AMITIé FRANçAISE EST BASéE SUR L'éGALITé. 
9. LES FRANçAIS BOIVENT DE LA BIèRE AU PIQUE-NIQUE. 
10. LES FRANçAIS MANGENT DU PAIN, DU FROMAGE, DES 
FRUITS ET DU PÂTÉ AU PIQUE-NIQUE. 
11. LES FRANçAIS éTENDENT LA NAPPE SUR UNE TABLE AU 
PIQUE-NIQUE . 
12. LES FRANçAIS APPORTENT UNE BOîTE AU PIQUE-NIQUE. 
13. LES FRANçAIS PRéPARENT UN PIQUE-NIQUE PLUSIEURS 
JOURS EN AVANCE. 
m. EN FRANCE, UNE PERSONNE SANS AMIS EST "ASOCIAL." 
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15, L'AMOUR N'EST PAS LEUR PRéOCCUPATION LA PLUS IM¬ 
PORTANTE . 
16, LE CAFé EST UN LIEU SOCIAL Où L'ON RENCONTRE SES 
AMIS. 
17, LES FRANçAIS AIMENT LES FOULES DANS UN CAFé OU DANS 
LE TRAIN. 
18. IL Y A BEAUCOUP DE GLAçONS AU PIQUE-NIQUE FRANçAIS. 
19. UN GRAND NOMBRE DE FRANçAIS VONT AU THéâTRE, AU 
CINÉMA, À L'OPÉRA, AU BALLET ET AUX CONCERTS POUR LES 
DISTRACTIONS, 
20, LES FRANçAIS AIMENT LIRE ET VISITER LES MUSéES ET 
LES EXPOSITIONS D'ART EN GROUPE, 
LA DISCUSSION; 
1. LES FRANçAIS SORTENT TOUJOURS AVEC LEURS AMIS, LEURS 
COUSINS. C'EST UNE TRADITION FRANçAISE. SI VOUS NE 
SORTEZ PAS AVEC VOS AMIS OU VOS COUSINS, C'EST TRÈS BI¬ 
ZARRE . 
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2. LES COUPLES NE SONT PAS AFFECTUEUX EN PUBLIC CAR 
C'EST TABOU. LES COUPLES RÉSERVENT LES AFFECTIONS IN¬ 
TIMES POUR LA MAISON. 
3. LES FRANçAIS ACCEPTENT LEURS AMIS COMME IL FAUT. 
L'AMITIé EST CARACTéRISéE PAR LA STABILITé, LA SéCURITé, 
LA CONFIANCE, ET L'ASSISTANCE. LA RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ 
EST RESPECTÉE. CE N'EST PAS NECÉSSAIRE DE FAIRE UN PLAI¬ 
SIR L'UN APRÈS L'AUTRE. UNE AMITIÉ ÉTABLIE EST CONSI¬ 
DÉRÉE COMME DURABLE. 
4. LES FRANçAIS PRéPARENT UN PIQUE-NIQUE PLUSIEURS JOURS 
EN AVANCE CAR IL N'Y A PAS BEAUCOUP DE PARCS POUR LES 
PIQUE-NIQUES EN FRANCE. DONC, IL FAUT ALLER À LA CAM¬ 
PAGNE LE DIMANCHE. LES FRANÇAIS APPORTENT UN PANIER 
OU UN FILET. ILS ÉTENDENT LA NAPPE PAR TERRE. IL S 
BOIVENT DU VIN; ILS MANGENT, DES FRUITS, DU PAIN, DU 
FROMAGE ET PEUT-ÊTRE DES VIANDES FROIDES. ÜN NE VERRA 
JAMAIS DE GLAÇONS AU PIQUE“NIQUE. LES GLAÇONS DÉTRUI¬ 
SENT LE GOÛT DU VINj LES GLAÇONS NE SONT PAS BONS POUR 
LA SANTÉ; IL N'Y A PAS BEAUCOUP D'AVANCEMENT TÉCHNOLO- 
GIQUE DANS CE CAS. 




CULTURAL MISUNDERSTANDINGS: THE FRENCH-AMERICAN EX¬ 
PERIENCE 
TEACHING CULTURE THROUGH THE AUDIO-MOTOR UNIT 
UNE UNITé AUDIO-MOTEUR: 
LA TENUE à TABLE 
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LE BUT: D'APPRENDRE LA TENUE à TABLE EN FRANCE 
LE PROCéDé: LES ÉLèVES REGARDENT PENDANT QUE LE PRO¬ 
FESSEUR FAIT UNE SÉRIE DE PANTOMIMES ET DE COM¬ 
MANDEMENTS, Puis, LES éLèVES FONT LES PANTOMIMES ET 
SUIVENT LES COMMANDEMENTS, ENSUITE, LES ÉLÈVES ÉTUDIENT 
LE VOCABULAIRE ET PRATIQUENT LES COMMANDEMENTS. 
LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: LA NAPPE, LA FOURCHETTE, 
LA CUILLER, LE COUTEAU, EMBRASSER, LA JOUE, L'ASSIETTE, 
DU PAIN, DU FROMAGE, DES POMMES, 
LES COMMANDEMENTS: 
ALLEZ à LA TABLE. 
METTEZ LA NAPPE SUR LA TABLE. 
METTEZ L'ASSIETTE AU CENTRE, LA FOURCHETTE à GAUCHE, 
LA CUILLER DEVANT L'ASSIETTE ET LE COUTEAU À DROITE, 
METTEZ UN VERRE DEVANT LA CUILLER. 
ASSEYEZ-VOUS A LA TABLE, 
PLACEZ LES DEUX MAINS SUR LA TABLE COMME IL FAUT. 
ATTENDEZ MAMAN. 
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EMBRASSEZ MAMAN A LA JOUE DROITE; PUIS à LA JOUE GAUCHE. 
PLACEZ LA FOURCHETTE à LA MAIN GAUCHE ET LE COUTEAU à 
LA MAIN DROITE. 
ROMPEZ UN MORCEAU DE PAIN, MANGEZ DU FROMAGE AVEC LE 
COUTEAU ET BUVEZ UN JUS DE FRUIT. 
COUPEZ LA POMME, VOTRE DESSERT, AVEC LE COUTEAU ET MAN¬ 
GEZ LA POMME AVEC LA FOURCHETTE. 
DÉBARRASEZ LA TABLE. 
EMBRASSEZ ENCORE MAMAN. 
DITES AU REVOIR. 
ALLEZ CHEZ UNE AMIE. 
LA DISCUSSION: 
1. LES MEMBRES DE LA FAMILLE FRANçAISE EMBRASSENT CHAQUE 
FOIS QU'ILS SORTENT ET ENTRENT DANS LA MAISON, 
2. EN FRANCE, ON COUPE DU FRUIT AVEC UN COUTEAU ET UNE 
FOURCHETTE SI ON LE MANGE COMME DESSERT. ÜN MANGE LE 
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PIZZA AVEC UN COUTEAU ET UNE FOURCHETTE AUSSI, 
3. LES FRANçAIS PLACENT LES DEUX MAINS SUR LA TABLE; 
ILS PLACENT LA FOURCHETTE À LA MAIN GAUCHE ET LE COU¬ 
TEAU À LA MAIN DROITE. 
4. LES FRANçAIS ROMPENT TOUJOURS LE PAIN, ILS NE LE 
COUPENT JAMAIS AVEC UN COUTEAU. 
5. LE FROMAGE SE MANGE AVEC UN COUTEAU ET UN PETIT MOR¬ 
CEAU DE PAIN, LA FOURCHETTE N'EST JAMAIS UTILISéE AVEC 
LE FROMAGE. Si LE FROMAGE EST ROND, LES PORTIONS SONT 
COUPÉES EN TRIANGLE; SI LE FROMAGE EST CARRÉE, LES POR¬ 
TIONS SONT COUPÉES CARRÉMENT, Si LE FROMAGE EST EN 
FORME DE TRIANGLE, LES PORTIONS SONT COUPÉES LE LONG 
DE LA TRANCHE. 
SOURCES : 
TEACHING CULTURE THROUGH THE AUDIO-MOTOR UNIT 
TEACHING LANGUAGE IN CONTEXT 
ET VOUS 
C'EST COMME çA 
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MINI-DRAMA 
TITLE: LA TENUE à TABLE 
CHARACTERS : MR. AND MRS. JOHN DOE, AMERICANS VISITING 
IN FRANCE; M. AND MME DUPONT, NATIVES OF LYON, FRANCE 
SETTING: MR. AND MRS. DOE HAVE BEEN INVITED INTO THE 
DUPONTS' HOME FOR SUPPER. WE FIND THE TWO COUPLES AS 
EACH DISCUSSES THE EVENTS OF THE EVENING. 
DRAMATIZATION : 
( IN THE DOES' CAR) 
MRS. DOE: BOY, AM I GLAD THAT'S OVER! I WAS REALLY 
UNCOMFORTABLE. THEY KEPT STARING AT US ALL EVENING. 
MR. DOE: I NOTICED THAT, TOO. I DON'T KNOW WHY. THEY 
WERE THE ONES WITH THE TERRIBLE MANNERS, DID YOU SEE 
THE WAY THEY ATE THEIR MEAT? 
MRS, DOE: I WOULD HAVE PUNISHED THE CHILDREN IF THEY 
HAD BEHAVED THAT WAY AT THE TABLE! AT LEAST THE CHIL¬ 
DREN KNOW HOW TO SET THE TABLE, 
MR. DOE: YEAH. SHE HAD THE SOUP SPOON IN THE WRONG 
PLACE AND IT WAS UPSIDE-DOWN. So WAS THE FORK. 
MRS. DOE: AND THEY DIDN'T EVEN HAVE ANY BREAD AND BUT¬ 
TER PLATES! DID YOU SEE HOW THEY PUT THEIR BREAD ON 
THE TABLE? I T'S A GOOD THING THEY HAD A TABLECLOTH. 
MR. DOE: AND THAT FUNNY LITTLE THING TO PROP YOUR KNIFE 
ON! I JUST PUT MINE ON MY PLATE, LIKE I ALWAYS DO AT 
HOME . 
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MRS. DOE: DID YOU NOTICE THAT SHE SERVED THE SOUP IN 
PLATES? I WONDER IF THEY CAN'T AFFORD A WHOLE SET OF 
DINNERWARE. AND NO SALT ON THE TABLE, EITHER. DI D YOU 
SEE HER FACE WHEN I ASKED FOR SALT? 
NR. DOE: YES. AND TO TOP IT ALL OFF, DID YOU SEE THE 
WAY SHE LOOKED WHEN WE PUT OUR NAPKINS BACK ON THE TA¬ 
BLE? DOWNRIGHT RUDE, IF YOU ASK ME! 
MRS. DOE: I'LL SAY! IT WILL BE A LONG TIME BEFORE YOU 
CATCH ME EATING SUPPER WITH ANY OF THOSE CRAZY FRENCH 
PEOPLE ! 
(AT THE DUPONT HOME) 
M DUPONT: WHAT A RELIEF! I'M GLAD THEY'VE GONE! 
MME DUPONT: ME, TOO. I WAS SO EMBARRASSED FOR THEM. 
WHAT TERRIBLE TABLE MANNERS! 
M DUPONT: YOU COULD CERTAINLY TELL THAT THEY WEREN'T 
BROUGHT UP IN GOOD FAMILIES. THEY DIDN'T EVEN KNOW WHAT 
TO DO WITH THE KNIFE-REST. AND I COULD NOT BELIEVE THAT 
SHE ASKED FOR SALT! 
MME DUPONT: I THOUGHT I'D DIE WHEN I SAW THEM FOLD UP 
THEIR NAPKINS AND PUT THEM ON THE TABLE. As IF I'D EVER 
INVITE THEM INTO OUR HOME AGAIN! 
M DUPONT: AMERICANS CERTAINLY ARE RUDE PEOPLE! 
POINTS FOR DISCUSSION: 
1. THE FRENCH SET THE TABLE DIFFERENTLY FROM THE AMERI- 
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CANS. THE TABLECLOTH IS FREQUENTLY USED, AS BREAD IS 
OFTEN PLACED DIRECTLY ON THE TABLE RATHER THAN ON A BREAD 
AND BUTTER PLATE. 
2. SINCE PAPER PRODUCTS ARE EXPENSIVE, OWING TO A SHORT¬ 
AGE OF TREES, CLOTH NAPKINS ARE VIRTUALLY ALWAYS USED. 
IN A FAMILY, THEY MAY BE USED OVER A PERIOD OF SEVERAL 
MEALS, SO THE FAMILY DEVELOPS A SYSTEM FOR IDENTIFYING 
THEM. NAPKIN RINGS ARE OFTEN USED, SO THE FAMILY MEM¬ 
BERS MIGHT FOLD UP THEIR NAPKINS AND RETURN THEM TO THE 
NAPKIN RINGS AT THE END OF THE MEAL. A GUEST MUST BE 
CAREFUL TO CRUMPLE HIS NAPKIN, RATHER THAN FOLD IT, SO 
THAT HE WILL NOT APPEAR TO INVITE HIMSELF TO THE NEXT 
MEAL . 
3. IN FRANCE, SOUP IS OFTEN SERVED IN AN "ASSIETTE 
CREUSE," A PLATE WITH CURVED EDGES, PRODUCING A VERY 
SHALLOW BOWL. 
4. IN FRANCE, THE SILVERWARE GOES IN VIRTUALLY THE 
SAME PLACES AS IT DOES IN THE U.S., EXCEPT THAT THE SOUP 
SPOON IS SOMETIMES PUT AT THE HEAD OF THE PLATE. SPOONS 
AND FORKS ARE USUALLY TURNED UPSIDE-DOWN BY AMERICAN 
STANDARDS . 
5. A KNIFE-REST IS SOMETIMES USED AS A PLATE TO PROP 
YOUR KNIFE WHEN IT IS NOT IN USE. 
6. THE FRENCH HOLD THEIR SILVERWARE IN OPPOSITE HANDS 
TO THE AMERICANS, SWITCHING UTENSILS AFTER CUTTING THE 
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MEAT IS CONSIDERED BAD MANNERS. ÏHE FORK REMAINS IN 
THE LEFT HAND AND BOTH ARMS ARE PROPPED ON THE TABLE 
ABOUT HALFWAY UP (NOT ON THE ELBOWS) AND NOT WITH ONE 
HAND IN THE LAP, AS AMERICANS DO. 
7. A GOOD FRENCH COOK CONSIDERS HER MEAL PERFECTLY SEA¬ 
SONED; THEREFORE, SALT MAY NOT BE PLACED ON THE TABLE. 
IF IT IS NOT, ONE SHOULD NEVER ASK FOR IT. THIS INSULTS 
THE COOK. 
FOLLOW-UP EXERCISES: 
1. DEMONSTRATE HOW TO SET THE TABLE CORRECTLY IN FRANCE, 
USING REAL PLATES, SILVERWARE, ETC. 
2. HAVE THE STUDENTS PLAY A RELAY GAME, DIVIDING THE 
CLASS INTO TWO TEAMS AND GIVING EACH A SET OF SILVER¬ 
WARE, PLATES, ETC. ÏHE STUDENTS ARE TO SET THE TABLE 
CORRECTLY, WITH EACH TEAM MEMBER COMING TO THE FRONT 
OF THE ROOM AND PLACING ONE ITEM IN THE CORRECT POSI¬ 
TION, NAMING IT IN FRENCH AS HE DOES SO. ÏHE TEAM 
WHICH FINISHES FIRST WINS. 
SOURCES : 
PERSONAL EXPERIENCE IN DIJON, FRANCE, IN 1971 
ALM LEVEL ONE FRENCH CULTURE: ACTIVITY BOOK 
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MINI-DRAMA 
TITLE: DINNER IN FRANCE 
CHARACTERS : ANN AND BETH, TWO AMERICAN STUDENTS WHO 
HAVE JUST ARRIVED IN DlJON, FRANCE, TO ATTEND THE UNI¬ 
VERSITY OF DIJON 
SETTING: ANN HAS JUST COME FROM HER FIRST MEAL IN A 
FRENCH RESTAURANT. SHE STOPS BY BETH'S DORMITORY ROOM 
TO TELL HER ABOUT IT. 
DRAMATIZATION : 
ANN : WHAT AN EXPERIENCE! I JUST WENT OUT TO EAT FOR 
THE FIRST TIME. 
BETH : OH, I'VE ALWAYS HEARD HOW GOOD THE FRENCH FOOD 
IS. How DID IT GO? 
ANN : IT WAS REALLY STRANGE, FIRST, THEY HAD THE MENU 
POSTED ON THE BOARD OUTSIDE THE RESTAURANT. I COULDN'T 
TRANSLATE ALL OF IT, BUT I DECIDED ON THE 20 FRANC MEAL, 
SINCE IT HAS MORE COURSES. 
BETH : THAT DOESN'T SOUND SO BAD SO FAR. 
ANN : THE WORSE IS YET TO COME. I ASKED FOR WATER WITH 
MY MEAL BECAUSE I'M JUST NOT USED TO DRINKING ALL THAT 
WINE. 
BETH : ME EITHER! YOU KNOW, I'M BEGINNING TO THINK THAT 
THOSE FRENCH MUST BE A BUNCH OF DRUNKS--WINE WITH ALL 
THEIR MEALS! 
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ANN : WELL, WHEN THE WAITER BROUGHT MY WATER, IT WAS 
IN A BOTTLE AND IT WAS CARBONATED. IT TASTED MORE LIKE 
SODA WATER. 
BETH : WHAT DID YOU DO? 
ANN : I DRANK IT ANYWAY, BECAUSE THAT WAS THE LEAST OF 
MY WORRIES. WHEN HE BROUGHT ME THE STEAK, IT WAS NEARLY 
RAW! I SENT IT BACK SEVERAL TIMES, BUT IT WAS NEVER 
BETTER THAN RARE. I THINK THE WAITER HAD BEEN INTO THE 
WINE HIMSELF ANYWAY. 
BETH : WHY? 
ANN : HE FORGOT TO SERVE MY SALAD UNTIL AFTER THE MAIN 
COURSE. THEN THERE WAS NOTHING IN IT BUT LETTUCE AND 
OIL AND VINEGAR DRESSING. No TOMATOES, NO BACON BITS, 
NO CROUTONS--NOTHIN6! 
BETH : PLAIN LETTUCE? 
ANN : YES! CAN YOU BELIEVE IT? AND WHAT'S WORSE, THERE 
WAS NO BREAD AND BUTTER PLATE AND THE OTHER PEOPLE IN 
THE RESTAURANT WERE PUTTING THEIR BREAD RIGHT ON THE 
TABLECLOTH ! 
BETH : YUCK! 
ANN : AND WHEN HE BROUGHT THE BILL, IT WAS FOR 23 FRANCS 
INSTEAD OF 20! ÎALK ABOUT FALSE ADVERTISING! 
BETH : WHAT A RIP-OFF! I HAVE A FEELING IT'S GOING TO 
BE A LONG YEAR. 
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POINTS FOR DISCUSSION: 
1. FRENCH RESTAURANTS USUALLY POST THEIR MENUS OUTSIDE. 
IT IS COMMON PRACTICE TO OFFER SEVERAL SET MEALS WHICH 
VARY IN PRICE., THE MORE EXPENSIVE MEALS HAVING MORE 
COURSES. 
2. THE FRENCH ARE GREAT BELIEVERS IN MINERAL WATER. 
UNLESS YOU ARE CAREFUL TO ORDER "UNE CARAFE D'EAU" OR 
"EAU DU ROBINET" YOU MAY BE SERVED MINERAL WATER INSTEAD. 
IT IS BELIEVED THAT IT HELPS TO COUNTERACT THE BAD EF¬ 
FECTS OF WINE ON THE LIVER. SINCE THE FRENCH DO DRINK 
A LOT OF WINE, THIS WOULD BE ONE OF THEIR CONCERNS. 
3. A TYPICAL FRENCH MEAL HAS FIVE COURSES: HORS- 
D'OEUVRE, ENTRÉE (SOMETIMES FISH), MEAT SERVED WITH 
VEGETABLES, CHEESE, AND DESSERT. SOMETIMES A SALAD MAY 
BE SERVED AFTER THE MAIN COURSE TO CLEAR THE PALATE FOR 
THE REST OF THE MEAL. IT USUALLY DOES CONSIST OF LET¬ 
TUCE AND VINAIGRETTE DRESSING, UNLESS OTHERWISE SPECI¬ 
FIED, SUCH AS "SALADE DE TOMATES." SOUP OR "POTAGE" 
IS FREQUENTLY SERVED AT THE EVENING MEAL. 
A. IN FRANCE, MEATS ARE USUALLY SERVED VERY RARE. THE 
FRENCH BELIEVE THAT IT RUINS THE TASTE TO COOK MEAT TOO 
LONG . 
5. IT IS NOT CONSIDERED IMPOLITE TO PUT BREAD ON THE 
TABLECLOTH IN FRANCE. IN FACT, THE PRACTICE IS SO COM¬ 
MON AND THE FRENCH EAT SO MUCH BREAD, THAT SPECIAL LIT- 
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TL E TABLE SWEEPS AND FLAT., BROAD KNIVES ARE USED TO 
CLEAR THE TABLE OF CRUMBS BETWEEN COURSES, 
6. IN A RESTAURANT, A 15X TIP IS SOMETIMES ADDED TO THE 
BILL. IF NOT, ONE IS EXPECTED TO TIP. TO FIND OUT, 
CHECK THE BILL FOR THE WORDS, "SERVICE COMPRIS" WHICH 
MEANS THAT THE TIP HAS BEEN ADDED. "SERVICE NON“COM- 
PRIS" MEANS THAT YOU MUST LEAVE THE TIP YOURSELF, 
ACT iviTIES: 
1. HAVE THE STUDENTS DO A PUZZLE ON FOOD TO ACQUAINT 
THEM WITH SOME FRENCH FOOD VOCABULARY ITEMS. 
2. HAVE THE STUDENTS MAKE A FRENCH MENU FOR A MEAL IN 
FIVE COURSES, 
3. GIVE THE STUDENTS COPIES OF FRENCH RECIPES AND HAVE 
THEM PREPARE A FRENCH MEAL TO BE ENJOYED IN CLASS OR 
AT WHATEVER TIME YOUR SCHOOL SITUATION WILL ALLOW IT. 
4. IF POSSIBLE, TAKE STUDENTS ON A FIELD TRIP OR AFTER 
SCHOOL TRIP TO A FRENCH RESTAURANT. 
SOURCES : 
PERSONAL EXPERIENCE IN DIJON, FRANCE, IN 1971 
LE NOUVEAU GUIDE FRANCE 
ALM LEVEL ONE FRENCH CULTURE: ACTIVITY BOOK 
SAVOIR-VIVRE EN FRANCE 
SON ET SENS 
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A CULTURE CAPSULE: 
ON VA FAIRE LES COURSES 
GOAL : To FAMILIARIZE THE STUDENTS WITH THE DIFFERENCES 
BETWEEN GROCERY SHOPPING IN FRANCE AND IN THE U.S.A. 
PROCEDURE : THE TEACHER WILL GIVE THE STUDENTS THE FOL¬ 
LOWING INFORMATION, SHOWING SLIDES DEPICTING EACH OF 
THE SHOPS MENTIONED. 
ON VA FAIRE LES COURSES 
IN FRANCE, A HOUSEWIFE USUALLY DOES HER GROCERY 
SHOPPING EVERY DAY. UNLIKE THE AMERICAN HOUSEWIFE, SHE 
DOES NOT USUALLY GO TO THE GROCERY STORE OR SUPERMARCHÉ, 
WHICH IS A RELATIVELY NEW THING, EXISTING FOR THE MOST 
PART IN THE LARGER TOWNS OF FRANCE. INSTEAD, SHE WILL 
GO TO AN ASSORTMENT OF VARIOUS SPECIALTY SHOPS. THE 
BOULANGER I E SELLS BREAD, WHICH MUST BE BOUGHT FRESH EV¬ 
ERY DAY SINCE THE FRENCH DO NOT LIKE TO USE PRESERVA¬ 
TIVES. THE PâTISSERIE SELLS SWEETS, TARTS, AND CAKES, 
THIS IS WHERE ONE MIGHT BUY éCLAIRS, BRIOCHE, AND MADE¬ 
LEINES, ALONG WITH OTHER DELICIOUS PASTRIES. THE BOUCHE" 
RIE IS THE BUTCHER SHOP. THERE ARE, HOWEVER, SPECIAL¬ 
IZED BUTCHER SHOPS ALSO. THE CHARCUTER I E SPECIALIZES 
IN PORK, COLD MEATS, AND SALADS. AT A BOUCHERIE CHEV¬ 
ALINE, USUALLY DENOTED BY A GOLD HORSE'S HEAD OVER THE 
SHOP, ONE CAN BUY HORSE MEAT, WHICH IS COMMONLY EATEN 
IN FRANCE. SOMETIMES A BOUCHERIE MAY ALSO BE A TRIPE¬ 
RIE, SELLING LIVER, HEART, AND BRAINS, ALL COMMONLY 
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EATEN IN FRANCE. A CRéMERIE SELLS DAIRY PRODUCTS, SUCH 
AS MILK, BUTTER, CHEESE AND EGGS. AT A PO ISSONNER I E 
ONE FINDS MANY VARIEITES OF FISH AND FRUITS DE MER 
(SEAFOOD). MOST TOWNS OF ANY SIZE HAVE AN OPEN-AIR MAR¬ 
KET, LE MARCHÉ. WHERE THE HOUSEWIFE CAN BUY HER FRESH 
VEGETABLES. IT IS USUALLY OPEN ON CERTAIN DESIGNATED 
DAYS OF THE WEEK. 
VOCABULARY EMPHASIZED: 
FAIRE LES COURSES, LA BOULANGERIE, LA PATISSERIE, 
LA BOUCHERIE, LA CHARCUTERIE, LA BOUCHERIE CHEVALINE, 
LA TRIPERIE, LA CRÉMERIE, LA POISSONNERIE, LE MARCHÉ 
MATERIALS : 
SLIDES OF THE SHOPS MENTIONED 
EVALUâT ION : 
GIVE THE STUDENTS THE FOLLOWING EXERCISE TO DO: 
MARIE'S MOTHER HAS GIVEN HER THE FOLLOWING GROCERY 
LIST. ORGANIZE HER LIST SO THAT SHE KNOWS WHICH STORES 
SHE MUST GO TO AND WHAT SHE MUST BUY AT EACH. ÏHE 
FIRST ITEM HAS BEEN DONE FOR YOU. 
BOULANGERIE PATISSERIE CHARCUTERIE BOUCHERIE 
BOUCHERIE CHEVALINE POISSONNERIE MARCHÉ CREMERIE 
BEURRE 
LISTE: 
BEURRE, JAMBON, HARICOTS VERTS, TARTE AUX POMMES, 
PAIN, RÔTI DE PORC, HUÎTRES, BIFTECK, CROISSANTS, 
OEUFS, POMMES DE TERRE, CHEVAL, TRUITE, GÂTEAU 
FOLLOW-UP EXERCISES: 
THE STUDENTS WILL WRITE A SKIT ABOUT A FRENCH HOUSE¬ 
WIFE WHO MUST DO HER GROCERY SHOPPING. 
SOURCES : 
ALM LEVEL ONE FRENCH CULTURE: ACTIVITY BOOK 
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MINI-DRAMA 
TITLE; LE PETIT DéJEUNER EN FRANCE 
CHARACTERS ; MARY AND BILL, TWO AMERICANS VISITING IN 
PARIS; A FRENCH WAITER 
SETTING ; A RESTAURANT IN PARIS, EARLY IN THE MORNING. 
MARY AND BILL ARE JUST SITTING DOWN FOR THEIR FIRST 
BREAKFAST IN FRANCE, 
DRAMATIZATION; 
MARY ; I'M STARVED! I'M READY FOR A BIG STACK OF PAN¬ 
CAKES WITH LOTS OF BUTTER AND SYRUP. 
BILL; I THINK I'LL HAVE FRENCH TOAST. IT'S BOUND TO 
BE GOOD IN PARIS. HERE COMES THE WAITER. 
WAITER: MONSIEUR, MADAME. WHAT WOULD YOU LIKE? 
BILL: WE'LL HAVE ONE ORDER OF PANCAKES AND ONE ORDER 
OF FRENCH TOAST, PLEASE. 
WAITER: MONSIEUR? I'M SORRY. I DO NOT UNDERSTAND. 
BILL: YOU KNOW--PANCAKES! PANCAKES! (GESTURING AND 
MAKING CIRCLES WITH HIS HANDS) 
MARY : JUST ORDER EGGS AND BACON, BILL. MAYBE THEY 
DON'T SERVE PANCAKES HERE. 
BILL: O.K. CHANGE THE PANCAKES TO EGGS, PLEASE. 
WAITER : EUH . . , EGGS? 
MARY : (SEARCHING IN HER DICTIONARY) EUH . . . LES 
OEUFS ! 
WAITER: DES OEUFS? POUR LE PETIT DéJEUNER, MADAME? 
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I'M SORRY. I DON'T UNDERSTAND. 
BILL: (LOOKING AROUND) I DON'T THINK THIS RESTAURANT 
SERVES ANYTHING BUT BREAD. ÏHAT'S ALL ANYBODY SEEMS 
TO BE EATING! YOU'D THINK THEY'D AT LEAST HAVE GOOD 
FRENCH TOAST HERE. 
MARY : (HORRIFIED) AND LOOK! THAT MAN IS PICKING UP 
HIS BOWL AND DRINKING OUT OF IT! 
BILL: I GIVE UP. COME ON, LET'S JUST SKIP BREAKFAST 
AND HAVE AN EARLY LUNCH. MAYBE WE CAN FIND A HAMBURGER 
JOINT LATER, LET'S GO. (ÎHEY LEAVE AS THE WAITER 
STARES AFTER THEM.) 
WAITER : LES AMéRICAINS! 
POINTS FOR DISCUSSION: 
1. THE TYPICAL FRENCH BREAKFAST CONSISTS OF FRENCH 
BREAD, BUTTER AND JAM WITH CAFÉ AU LAIT TO DRINK. THIS 
IS HALF WARM MILK AND HALF COFFEE WHICH IS SOMETIMES 
SERVED IN A BOWL FROM WHICH IT IS PERFECTLY CORRECT TO 
DRINK. HOT TEA AND HOT CHOCOLATE ARE ALSO AVAILABLE. 
ON SUNDAYS OR ON SPECIAL OCCASIONS, A FRENCH FAMILY MAY 
HAVE CROISSANTS. CRESCENT-S HAPED ROLLS, INSTEAD OF REGU 
LAR FRENCH BREAD, PANCAKES, EGGS AND BACON, AND SUCH 
FOODS AS CEREAL ARE VERY AMERICAN AND ARE VIRTUALLY UN¬ 
HEARD-OF AS BREAKFAST IN FRANCE. A FRENCH FARMER, HOW“ 
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EVER, MAY HAVE A HEARTIER BREAKFAST OF A SPECIAL SOUP 
THICKENED WITH BREAD AND VEGETABLES BEFORE HE GOES TO 
THE FIELDS, 
2. "FRENCH" TOAST AS A BREAKFAST FOOD IS NOT USUALLY 
FOUND IN FRANCE. HOWEVER, IN SAVOIE, A SIMILAR DISH, 
BUT WITHOUT THE SYRUP, IS MADE FROM SLICES OF FRENCH 
BREAD, DIPPED IN EGGS AND MILK AND MORNAY SAUCE (CHEESE 
SAUCE) WHICH IS SAUTEED AND SERVED HOT AS A CANAPE. 
IT IS CALLED CROûTES SAVOYARDES. 
IT MIGHT ALSO BE MENTIONED THAT WHAT WE CALL FRENCH 
DRESSING IS NOT TYPICALLY FRENCH, SINCE THE FRENCH USU¬ 
ALLY FAVOR A VINAIGRETTE DRESSING. FRENCH FRIES, HOW¬ 
EVER, DO EXIST IN FRANCE AS "POMMES FRITES." IT MIGHT 
ALSO BE SAID THAT IN FRANCE, ONE OFTEN FINDS SEAFOOD 
SERVED "À L'AMéRICAINE"--^ A TOMATO SAUCE--CERTAINLY 
NOT TYPICALLY AMERICAN FARE. 
ACTiviTiES : 
PLAN A FRENCH BREAKFAST BEFORE SCHOOL ONE DAY. THE 
HOME ECONOMICS ROOM MIGHT BE USED. FRENCH BREAD AND 
CROISSANTS CAN BE PURCHASED AT THE GROCERY STORE AND 
SERVED WITH BUTTER AND JAM. ÎHE STUDENTS MAY WANT TO 
MAKE THEIR OWN CAFÉ AU LAIT, ALTHOUGH A MIX IS AVAIL¬ 
ABLE . 
SOURCES : 
SON ET SENS 
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CUISINE DE FRANCE, VOLUME 4, COOKING FROM THE REGION 
OF SAVOIE 
MASTERING THE ART OF FRENCH COOKING, 
LA CIVILISATION FRANçAISE 
VOLUME 1 
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A CULTURE CAPSULE: LE PAIN 
GOAL : To ACQUAINT THE STUDENTS WITH THE VARIOUS SHAPES 
OF FRENCH BREAD AND TO MAKE THEM AWARE OF ITS IMPORTANCE 
IN THE FRENCH MEAL. 
PROCEDURE : THE TEACHER WILL GIVE THE STUDENTS THE FOL¬ 
LOWING INFORMATION, USING THE CHART TO SHOW THE VARIOUS 
SHAPES OF FRENCH BREAD, AND LETTING THEM SAMPLE SOME 
FRENCH BREAD, 
LE PAIN 
BREAD IS AN ESSENTIAL PART OF EVERY MEAL IN 
FRANCE. IT IS MADE FRESH, SEVERAL TIMES A DAY, AT THE 
BAKERY, LA BOULANGERIE. GENERALLY, HOUSEWIVES BUY THEIR 
BREAD HERE RATHER THAN MAKING IT THEMSELVES, SINCE THE 
BAKER, LE BOULANGER. HAS THE TWO ESSENTIALS NEEDED: 
THE TRADITIONAL WOOD-FIRED STONE HEARTH AND THE SKILLED 
HAND WITH SOUR-DOUGH BREAD. ÎHE BREAD IS NOT WRAPPED 
AND IS CARRIED HOME BY HAND. THERE ARE ABOUT TWENTY 
DIFFERENT VARIETIES OF FRENCH BREAD WITH VARIOUS SHAPES. 
SINCE IT CONTAINS NO PRESERVATIVES OR FAT, IT CANNOT 
BE KEPT LONG AND FRESH BREAD MUST BE BOUGHT BEFORE EACH 
MEAL. BREAD IS THE STAPLE BREAKFAST FOOD OF FRANCE AND 
ACCOMPANIES BOTH LUNCH AND DINNER. IT IS USED AS A 
"PUSHER" AND TO SOAK UP SAUCE AND IT IS EATEN WITH 
CHEESE AT THE END OF THE MEAL. IT IS ALSO EATEN AT LE 
GOÛTER. SNACK TIME, SOMETIMES WITH CHOCOLATE AND SOME" 
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TIMES WITH BUTTER AND JAM. 
VOCABULARY EMPHASIZED: 
LE PAIN; LA BOULANGERIE; LE BOULANGER; LE GOÛTER 
MATERIALS : 
CHARTS WITH SHAPES OF FRENCH BREAD (FROM MASTERING 





1. WHY DON'T FRENCH HOUSEWIVES USUALLY MAKE THEIR 
OWN BREAD? 
2. WHY MUST FRESH BREAD BE BOUGHT EVERY DAY? 
3. AT WHICH MEALS IS FRENCH BREAD EATEN? 
A. NAME SOME OF THE SHAPES OF FRENCH BREAD. 
FOLLOW-UP ACTIVITIES: 
ARRANGE A TOUR FOR THE FRENCH CLASSES AT LA VIE DE 
FRANCE OR A SIMILAR BAKERY. 
SOURCES : 
ALM FRENCH LEVEL ONE FRENCH CULTURE: ACTIVITY BOOK 
FOOD LOVER'S GUIDE TO PARIS 
JOY OF COOKING 
MASTERING THE ART OF FRENCH COOKING, VOLUME II 
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UNE CAPSULE DE CULTURE: 
PATRICK KELLY 
LE BUT: D'APPRENDRE L'INFORMATION SUR LA VIE DE PAT¬ 
RICK KELLY, UN COUTURIER AFRICAIN-AMéRICAIN DE MISSIS¬ 
SIPPI. 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRéSENTERA L'INFORMATION EN 
MONTRANT LES DIAPOSITIVES ET LES PHOTOS. 
UN COUTURIER NOIR--PATRICK KELLY 
PATRICK KELLY, UN COUTURIER NOIR, EST Né LE 24 
SEPTEMBRE 1954 À VICKSBURG, MISSISSIPPI. AU LYCéE, IL 
A éTUDIé LA HAUTE COUTURE ET A DESSINé ET FABRIQUé LES 
ROBES POUR SES AMIES. IL A FAIT SES éTUDES à L'UNIVER¬ 
SITé JACKSON STATE. APRèS SES éTUDES, IL EST ALLé à 
ATLANTA, GéORGIE ET A COMMENCé à DéCORER LES FENêTRES 
à "RIVE GAUCHE," UNE BOUTIQUE à "ATLANTA APPAREL MART." 
EN PLUS, IL A FABRIQUé, SANS ARGENT, LES ROBES POUR LES 
MANNEQUINS LES PLUS CéLèBRES. PUIS, IL EST ALLé à NEW 
YORK EN 1979 AVEC TROIS MILLE DOLLARS DE SON ONCLE. 
EN 1985, IL éTAIT DEVENU CéLèBRE. IL A DESSINé LES 
ROBES IMPRIMÉE DE "BANDANAS," D'OURS, ET DE BOUTONS AS¬ 
SORTIS. IL A FABRIQUé DES ROBES TRèS COURTES DE TRICOT 
IMPRIMÉES DE COEURS, D'ANIMAUX, DE LÈVRES, ET DE SÉQUINS. 
APRèS CHAQUE PRéSENTATION DE COLLECTION, IL A 
DONNÉ AUX INVITÉS UN SOUVENIR D'UNE PETITE POUPÉE NUE 
NOIRE ET IL A COMMENCÉ TOUTES SES PRÉSENTATIONS PAR QUA¬ 
TORZE MILLE COEURS ROUGES DE PAPIER SUSPENDU AU PLAFOND. 
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C'ÉTAIT LE PREMIER ET LE SEUL COUTURIER AMÉRI¬ 
CAIN éLU À LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA COUTURE PARISI¬ 
ENNE. A SES PRÉSENTATIONS, IL PORTAIT TOUJOURS UN CHA¬ 
PEAU DE VÉLO, ET UN BOUTON DE M, L. KlNG, JR. IL PAR¬ 
LAIT FRANÇAIS AVEC UN ACCENT DU SUD ET IL AIMAIT LE POU¬ 
LET FRIT AU LIEU DE COQ AU VIN. IL EST MORT À L'ÂGE 
DE TRENTE-CINQ ANS D'UNE TUMEUR DE CERVEAU. IL A DES¬ 
SINÉ DES ROBES POUR GRACE JONES, LA PRINCESSE DlANE, 
JANE SEYMORE, GLORIA STEINEM ET BETTE DAVIS. TOUT LE 
MONDE L'APPELLE "LE PRINCE DE PARIS." 
LE VOCABULAIRE NÉCESSAIRE: LA HAUTE COUTURE, UNE POUPÉE 
NOIRE, LA ROBE DE TRICOT, LES BOUTONS ASSORTIS, LES 
COEURS, LES OURS, LES ANIMAUX, LES SÉQUINS, LES LEVRES, 
LE CHAPEAU DE VÉLO, DES COMBINAISONS D'HOMME, UN BOUTON 
LES MATéRIAUX: LES DIAPOSITIVES ET LES PHOTOS 
L'EVALUâTION : LE PROFESSEUR DONNE AUX ÉLèVES DES QUES¬ 
TIONS ORALES SUR LA VIE DE PATRICK KELLY. (JEOPARDY) 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES éLèVES REGARDENT LES DIAPOSITIVES ET LES PHOTOS. 
2. LES éLèVES FONT LES RECHERCHES SUR LES VIES DES COU¬ 
TURIERS FRANÇAIS COMME CHANEL, YVES ST. LAURENT, KARL 
LAGERFIELD, CHRISTIAN LACROIX, DIOR, FATH, CARDIN, OU 
PATOU. ILS PRéSENTENT L'INFORMATION â LA CLASSE. 
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3. LES éLèVES ORGANISENT UNE PRéSENTATION DE COLLECTION 
AU STYLE DE PATRICK KELLY ET LA PRÉSENTENT À L'ÉCOLE. 
4. LES éLèVES CHERCHENT LES DESSINS DE PATRICK KELLY 
ET LES AUTRES COUTURIERS CÉLÈBRES ET FONT UN ALBUM DE 
DESSINS. 
5. LES éLèVES éCRIVENT UNE LETTRE à LA CHAMBRE SYNDI¬ 
CALE DE LA COUTURE PARISIENNE ET DEMANDENT DE L'INFORMA¬ 






UN CULTOON: LE VIN 
MONSIEUR ET MADAME LIPSEY DE SAVANNE, GéORGIE 
SONT EN VISITE CHEZ UN COUPLE FRANÇAIS, MONSIEUR ET MA¬ 
DAME BUVEUR, DE NICE, LES QUATRE SONT ASSIS A LA TABLE 
CHEZ LES BUVEURS. LE VERRE DE MONSIEUR LIPSEY EST DéJà 
VIDE. DONC, MONSIEUR BUVEUR SE LèVE, APPORTE UNE AUTRE 
BOUTEILLE DE VIN ET OFFRE DU VIN ENCORE À MONSIEUR L I P " 
SEY. DEUX FOIS, MONSIEUR LIPSEY ACCEPTE MAIS LA TROISI¬ 
èME FOIS, IL REFUSE EN DISANT "MERCI MONSIEUR, C'EST 
ASSEZ POUR MOI!" LE COUPLE FRANÇAIS EST VRAIMENT 
CHOQUé. QUE MONSIEUR LIPSEY EST TRèS IMPOLI, LE COU¬ 
PLE AMÉRICAIN PENSE QUE LES BUVEURS BOIVENT TROP, 
LA DISCUSSION: 
LE COUPLE AMÉRICAIN NE COMPREND PAS LA COUTUME 
FRANÇAISE DES BUVEURS. LES FRANÇAIS AIMENT BEAUCOUP 
DE VIN, LE FRANCE A LA PLUS GRANDE CONSOMMATION ET LA 
PLUS GRANDE PRODUCTION DE VIN DU MONDE. Si VOUS ÊTES 
INVITÉ À UNE MAISON FRANÇAISE ET QUE VOTRE VERRE SOIT 
VIDE, L'HÔTE LE REMPLIRA CHAQUE FOIS QU'IL SERA VIDE. 
DONC, SI VOUS NE DéSIREZ PAS BOIRE TROP DE VIN, IL FAUT 
BOIRE À PETIT COUPS . 
LES FAITS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES FRANçAIS DISENT "UN REPAS SANS VIN EST COMME UNE 
JOURNÉE SANS SOLEIL." LES ÉLÈVES APPRENNENT PAR COEUR 
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CETTE EXPRESSION, 
2. LA FRANCE EST DEVENUE LA PLUS GRANDE PRODUCTRICE DE 
VIN DU MONDE, 
3. CHAQUE ANNéE AU DéBUT SEPTEMBRE, IL Y A UNE GRANDE 
FÊTE DE VIN A DlJON. PLUSIEURS PAYS D'EUROPE PARTICI¬ 
PENT. ON GOûTE LE VIN, ON DISTRIBUE DES GRAPPES DE 
RAISINS ET ON TERMINE PAR UN BAL DE VIGNE. 
4. IL Y A BEAUCOUP DE RÉGIONS EN FRANCE OU ON PRODUIT 
LE VIN. EN BOURGOGNE, à BORDEAUX ET DANS LA VALLéE DU 
RHôNE, ON PRODUIT LES VINS ROUGES: EN ALSACE, ON PRO¬ 
DUIT LES VINS BLANCS. LE VAL DE LOIRE PRODUIT LES VINS 
DOUX. LA CHAMPAGNE EST CONNUE POUR LE CHAMPAGNE. LE 
CHAMPAGNE A ÉTÉ INVENTÉ PAR ÜOM PERIGNON. 
5. LES FRANçAIS BOIVENT DU VIN POUR LE DéJEUNER, LE 
DÎNER ET DE TEMPS EN TEMPS POUR LE PETIT DÉJEUNER. MÊME 
AU PIQUE-NIQUE, ILS BOIVENT DU VIN AU LIEU DE COCA COLA, 
DE LA BIERE, OU DU JUS DE FRUIT. 
6. LA CONFRÉRIE EST UNE SOCIÉTÉ DE DÉGUSTATEURS. 
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7. EN 1950, LA CONSOMMATION ANNUELLE éTAIT DE 150 LITRES 
PAR HABITANT. EN 1982, LA CONSOMMATION ANNUELLE éTAIT 
80 LITRES PAR HABITANT. LES FRANÇAIS ONT RÉDUIT LEUR 
CONSOMMATION DE VIN POUR PROTÉGER LA SANTÉ. 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. APPRENEZ LA CHANSON "CHEVALIER DE LA TABLE RONDE." 
(EXHIBIT) 
2. APPORTEZ UN TABLEAU DES VINS FRANçAIS ET DISCUTEZ 
LES RÉGIONS ET LES FORMES DES BOUTEILLES. 
3. ALLEZ à UNE EXCURSION à CHATEAU ELAN ET VISITEZ LES 
CAVES . 
A. CHERCHEZ LES CONFRéRIES à ATLANTA ET DEMANDEZ DE 
L'INFORMATION. PRéSENTEZ L'INFORMATION A LA CLASSE. 
SOURCES : 
C'EST COMME CA 
A LIRE ABSOLUMENT 
DEKALB COUNTY CURRICULUM GUIDE 
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Un Cultoon: le vin 
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CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE 
CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE, 
GOûTONS VOIR SI LE VIN EST BON. 
CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE, 
GOûTONS VOIR SI LE VIN EST BON, 
GOûTONS VOIR, OUI, OUI, OUI, 
GOûTONS VOIR, NON, NON, NON, 
GOûTONS VOIR SI LE VIN EST BON; 
GOûTONS VOIR, OUI, OUI, OUI, 
GOûTONS VOIR, NON, NON, NON, 
GOûTONS VOIR SI LE VIN EST BON. 
KNIGHTS OF THE ROUND TABLE 
KNIGHTS OF THE ROUND TABLE, 
LET'S TASTE AND SEE IF THE WINE IS GOOD. 
KNIGHTS OF THE ROUND TABLE, 
LET'S TASTE AND SEE IF THE WINE IS GOOD. 
LET'S TASTE AND SEE, YES, YES, YES, 
LET'S TASTE AND SEE, NO, NO, NO, 
LET'S TASTE AND SEE IF THE WINE IS GOOD; 
LET'S TASTE AND SEE, YES, YES, YES, 
LET'S TASTE AND SEE, NO, NO, NO, 
LET'S TASTE AND SEE IF THE WINE IS GOOD. 
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L'APPROCHE SéMIOTIQUE: 
LE SYSTèME DE L'EDUCATION 
LE BUT: D'APPRENDRE QUELQUES ASPECTS DE LA CULTURE EN 
EXAMINANT LES PLACARDS OU LES AFFICHES, 
LE PROCéDé: MONTREZ LES AFFICHES à LA CLASSE, DEMAN¬ 
DEZ AUX ÉLÈVES LA SIGNIFICATION DES MOTS EN FRANçAIS. 
ORGANISEZ LES éLèVES EN GROUPES. DONNEZ à CHAQUE GROUPE 
DIX MINUTES POUR DISCUTER LA SIGNIFICATION DES AFFICHES. 
CHAQUE GROUPE DONNE UNE RéPONSE. ENSUITE, LE PROFES¬ 
SEUR LES CORRIGE. 
LA DISCUSSION: 
LE MERCREDI, LES ÉLÈVES FRANÇAIS NE VONT PAS À 
L'ÉCOLE. ILS VONT À L'ÉCOLE SEULEMENT LUNDI, MARDI, 
JEUDI, ET VENDREDI. DE TEMPS EN TEMPS, IL Y A UNE 
CLASSE LE SAMEDI. L'ÉCOLE DURE 158 JOURS. 
LES TYPES D'éCOLES: 
L'éCOLE MATERNELLE-POUR LES ENFANTS 
L'éCOLE PRIMAIRE-éCOLE éLéMENTAIRE 
C.E.S.-LE SIXIÈME (6 TH), LE CINQUIÈME (7TH), QUATRIÈME 
(8TH), ET TROISIèME (9TH) 
LYCéE-LEVELS: SECONDE (10TH), PREMIèRE (11TH), TER¬ 
MINALE (12TH) 
LES TYPES DE LYCéE: 
LYCéE CLASSIQUE-LES COURS TRADITIONNELS 
LYCéE MODERNE-LES COURS TRADITIONNELS ET INNOVéS 
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LYCéE TECHNIQUE SUPéRIEUR-LES ÉLèVES SUIVENT LES HU¬ 
MANITéS, LES MATHS, L'ECONOMIE, OU LA COMPTABILITé 
LYCéE TECHNIQUE-LES éLèVES PRéPARENT LES MéTIERS SPé¬ 
CIALISéS 
L'ADMINISTRATION: 
1. TOUTES LES éCOLES ET TOUS LES LYCéES PORTENT DES NOMS 
DE PERSONNAGES ILLUSTRES. 
2. LA DIRECTRICE OU LE PROVISUER--(PRINCIPAL)--sous 
L'ACADÉMIE DE LA RÉGION. 
3. LE CENSEUR--(VICE PRINCIPAL)--LA DISCIPLINE ET L'EM¬ 
PLOI DU TEMPS, 
4. LE SECRÉTARIAT--LES CORRESPONDENCES 
5. L' INTENDANT--(CLERK)--L ' ARGENT, L'ASSURANCE, LE DÉ¬ 
JEUNER 
6. LE CONC I ERGE--LE COURRIER 
7. LES SURVEILLANTS--SURNOMMéS LES "PIONS"--CE SONT LES 
ÉLÈVES QUI ONT DÉJÀ FINI LEURS ÉTUDES AU LYCÉE; ILS TRA¬ 
VAILLENT COMME MONITEUR AU LYCÉE. 
8. LES INTERNES--LES éLèVES QUI HABITENT AU LYCéE PEN¬ 
DANT LA SEMAINE ET RENTRENT À LA MAISON LE WEEKEND. 
LES PRATIQUES: 
1. LES HEURES DE L'éCOLE SONT DE 8H à 12H ET DE 2H à 
6H. LES CLASSES DURENT CINQUANTE-CINQ MINUTES. IL Y 
A DEUX RÉCRÉATIONS DE QUINZE MINUTES, LE DÉJEUNER DURE 
DEUX HEURES. 
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2. LE SURVEILLANT DONNE AUX éLèVES UNE EXCUSE POUR êTRE 
EN RETARD À LA CLASSE. 
3. LES PROFESSEURS ENSEIGNENT DANS DES SALLES DE CLASSES 
DIFFÉRENTES PENDANT LA JOURNÉE. 
4. ON APPELLE CEUX QUI VONT AU LYCéE OU AU C.E.S. LES 
éLèVES. LES éTUDIANTS VONT à L'UNIVERSITé. 
5. LES éLèVES SUIVENT 12 ou 20 COURS PAR SEMAINE. 
6. IL N'Y A PAS D'éQUIPES ORGANISéES à L'éCOLE. 
7. LES NOTES SONT BASéES SUR 20 AU LIEU DE 100. 
8. LE BAC OU LE BACCALAURéAT REPRéSENTE LA FIN DES 
éTUDES. Si ON RéUSSIT AU BAC., ON PEUT ALLER à L'UNI¬ 
VERSITé. SI ON éCHOUE AU BAC, ON DOIT CHERCHER DU TRA¬ 
VAIL OU ENTRER DANS UNE ÉCOLE TECHNIQUE. A LA FIN DE 
LA PREMIÈRE ANNÉE, ON PREND LE BAC AU SUJET FRANÇAIS. 
L'ANNéE SUIVANTE, ON PREND LES AUTRES SUJETS. IL Y A 
PLUSIEURS TYPES DE BAC-_LE BAC DE MATHS, DE SCIENCES, 
DE LETTRES, D'INFORMATIQUE ET D'AUTRES. 
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9, Au MOIS DE DÉCEMBRE, IL Y A DEUX SEMAINES DE VACAN¬ 
CES POUR CÉLÉBRER NOEL. AU MOIS DE FÉVRIER, IL Y A LES 
VACANCES POUR S'ENGAGER AUX SPORTS D'HIVER. IL Y A 
DEUX SEMAINES AUSSI DE VACANCES POUR PÂQUES. IL Y A 
DES JOURS DE CONGÉS POUR LES FÊTES COMME LA FÊTE DE TRA¬ 
VAIL (LE PREMIER MAI), L'ASCENSION, LA PENTECôTE, LA 
TOUSSAINT (LE PREMIER NOVEMBRE), LE JOUR DES MORTS (LE 
2 NOVEMBRE), LA FêTE DE LA VICTOIRE (LE 11 NOVEMBRE, 
ET LE MARDI GRAS). LES GRANDES VACANCES COMMENCENT PEN¬ 
DANT L'ÉTÉ. 
SOURCES : 
SON ET SENS 
THE FRENCH: HOW THEY LIVE AND WORK 
THE FRENCH EDUCATION SYSTEM 
ET VOUS 
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NOTES 
UNIT 2: DAILY LIFE 
1. DEKALB COUNTY COURSE GUIDE. 
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UNIT 3: CULTURAL PASTIMES 
THE FRENCH., A GREGARIOUS PEOPLE, RELISH VARIED 
CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES. TODAY, THEY SPEND 
2 1/2 TIMES AS MUCH ON LEISURE AS 20 YEARS AGO. THE 
FRENCH HAVE THE LONGEST HOLIDAY OF ANY EUROPEANS AND 
HAVE JUST RECENTLY WON THE RIGHT FOR FIVE WEEKS OF PAID 
VACATION. THERE ARE ELEVEN PAID LEGAL HOLIDAYS--A SYS¬ 
TEM FOR WHICH THE FRENCH HAVE COINED THE PHRASE "FAIRE 
LE PONT," MAKE THE BRIDGE.1 THE FRENCH UTILIZE THEIR 
SPARE TIME IN VARIOUS WAYS. THEY DERIVE PLEASURE FROM 
MOUNTAIN CLIMBING, CAMPING, FISHING, TRACK, TENNIS, THE 
CINEMA, THE MUSEUMS, AND SPECTATOR SPORTS. AMONG THE 
SPECTATOR SPORTS THEY ENJOY IS SOCCER““THE MOST POPULAR 
SPORT. HOWEVER, THERE ARE SEVERAL ACTIVITIES OR PAS¬ 
TIMES THAT ARE CONSIDERED TYPICALLY FRENCH. ELDERLY 
AND YOUNG FRENCHMEN CONGREGATE IN THE CENTER OF A SMALL 
VILLAGE OR TOWN CALLED "LA PLACE" TO PLAY A GAME OF 
"BOULE" AND ENJOY THE ART OF CONCENTRATION, CAMARADE¬ 
RIE, AND COMPETITION. DURING THE WINTER MONTHS, THE 
FRENCH DEPART FOR THE SKI RESORTS TO FEAST THEIR EYES 
AND MINDS ON THE MOUNTAINOUS TERRAINS OF THE ALPS,1 EVEN 
SCHOOL CHILDREN ARE PERMITTED TO PARTAKE OF THE SLOPES; 
THEY ATTEND ACADEMIC CLASSES IN THE MORNINGS AND "LES 
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CLASSES DE NEIGE" IN THE AFTERNOON. EVERY FRENCH CHILD 
LEARNS QUITE SOON TO RIDE A "BICYCLETTE" IN HOPES OF 
BECOMING THE BEARER OF THE "MAILLOT JAUNE" IN "LE ÏOUR 
DE FRANCE"--A NATIONAL BIKE RACE. THEATRE ATTENDANCE 
IS OVERWHELMINGLY HIGH OWING TO THEATRICAL UPBRINGING 
OF THE FRENCH. THESE FRENCH CAN BOAST THAT THERE ARE 
NUMEROUS GOVERNMENT SUBSIDIZED THEATERS TO ACCOMMODATE 
THE YOUNG AND OLD ALIKE WHO COME "EN MASSE" AND ON 
CANES TO VIEW ONE OF THE CLASSICS OF MOL I ËRE PRESENTED 
AT THE "COMéDIE FRANçAISE/' THE OLDEST STATE THEATER 
IN FRANCE. THE FRENCH ALSO HAVE A PENCHANT FOR PICNIC¬ 
KING "À LA FRANÇAISE." FRENCH ADULTS AND CHILDREN HAVE 
GROWN UP READING THE COMIC BOOK, ASTÉRIX LE GAULOIS-- 
A VERITABLE FRANCOPHILE, WHO DEPARTS DAILY ON PERILOUS 
MISSIONS. UPON HIS RETURN HE EXTOLS THE NAME OF THE 
FRENCH . 
THE ACTIVITIES IN THIS CHAPTER WILL FOCUS ON CUL¬ 
TURAL PASTIMES WHICH ARE ANALOGOUS TO A FRENCH UPBRING¬ 
ING, THE CHARACTER ASTéRIX WAS SKILLFULLY DRAWN BY A 
FIRST-YEAR FRENCH STUDENT AT CEDAR GROVE HIGH SCHOOL, 
DARREN CUMBERBATCH, FOR INCLUSION IN THIS DOCUMENT. 
THE AUDIO-MOTOR UNIT IS ADAPTED FROM INFORMATION 
EXTRACTED FROM ELKIN'S ARTICLE "TEACHING CULTURE 
THROUGH THE AUDIO-MOTOR UNIT."2 
L'ETUDE D'UN ARTEFACT: 
JEU DE BOULE 
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LE BUT: D'éVALUER LA VALEUR D'UN ARTEFACT, 
LE PROCéDé: AU COMMENCEMENT DE LA CLASSE, MONTREZ AUX 
ÉLèVES UNE PHOTO D'UNE BOULE OU UNE BOULE, ORGANISEZ 
LES ÉLÈVES EN GROUPES; EN GROUPES, LES ÉLÈVES EXAMINENT 
LA BOULE, RÉPONDENT AUX QUESTIONS ET DISCUTENT LA SIG¬ 
NIFICATION DE CETTE BOULE EN FRANÇAIS. APRÈS QUINZE 
MINUTES, LES ÉLÈVES PRÉSENTENT LEURS RÉSPONSES. LE 
PROFESSEUR PARLE AUX ÉLÈVES À L'ÉGARD DE LA VRAIE SIG¬ 
NIFICATION DE LA BOULE, 
LES QUESTIONS: 
1. QUELLES SONT LES QUALITéS PHYSIQUES DE LA BOULE? 
2. COMMENT EST-CE QU'ON L'A FABRIQUéE? 
3. QUEL EST SON BUT? 
A. QUEL EST SON RôLE DANS LA SOCIéTé? LA CULTURE? 
5, QU'EST-CE QU'ON PEUT DéTERMINER à L'éGARD DE LA SO¬ 
CIéTé? 
6, Si CET OBJET EST à VOUS, COMMENT EST-CE QUE VOUS AL¬ 
LEZ L'UTILISER, 
LA DISCUSSION: 
1, LA BOULE EST DE MéTAL OU DE MATéRIAUX SYNTHéTIQUES. 
ELLE EST 8.8 ET 11 CM ET PèSE ENTRE 0.7 ET 1.3 KG, LE 
COCHONNET EST FABRIQUÉ EN BOIS; IL EST 3,7 CM EN DIA¬ 
MÈTRE. ON NE PEUT PAS JOUER À LA BOULE SANS UN COCHON¬ 
NET. 
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2. LA BOULE EST FABRIQUéE à LA MACHINE. 
3. Vous UTILISEZ LA BOULE AU JEU F RANÇA I S~"JEU DE BOULE 
VOUS JETEZ LE COCHONNET DANS UN RECTANGLE DE 6 OU 9 
MÈTRES. IL Y A DEUX BOULISTES OU DEUX ÉQUIPES DE QUATRE 
PERSONNES. LES BOULISTES DOIVENT JETER LA BOULE, L'UN 
APRÈS L'AUTRE, TRÈS PROCHE DU COCHONNET. APRÈS AVOIR 
JETÉ TOUTES LES BOULES, L'ÉQUIPE OU LES BOULISTES QUI 
SONT LES PLUS PROCHES DU COCHONNET GAGNENT LE JEU. ON 
PEUT GAGNER AVEC TREIZE OU QUINZE POINTS. IL Y A TROIS 
JEUX DANS UN MATCH. 
A. JEU DE BOULE OU PéTANQUE EST UN JEU TRèS ANCIEN. 
LE JEU EST DéRIVé D'UN EXERCICE GREC OU LES HOMMES SE 
RENCONTRAIENT AU GYMNASE ET JETAIENT LES BOULES TRÈS 
LOIN. C'ÉTAIT UN EXERCICE EXCELLENT POUR L'ESPRIT ET 
LA SANTé. LES ROMAINS ONT ADOPTé LE JEU ET ONT VOYAGé 
AVEC LE JEU PENDANT LA GUERRE. ÜONC, LA BOULE EST DEVE¬ 
NUE CÉLÉBRÉE EN FRANCE. 
5. LES FRANçAIS GARDENT BIEN LES TRADITIONS ANCIENNES. 
ILS SONT FIERS DE LEUR HéRITAGE. ILS AIMENT BEAUCOUP 
LA COMPÉTITION ET LA CAMARADERIE. 
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6. LES FRANçAIS CONSIDèRENT LES HOMMES PLUS âGéS COMME 
LES MEILLEURS BOULISTES À CAUSE DE LEUR EXPÉRIENCE ET 
LEUR POUVOIR DE CONCENTRER. LA BOULE EST PLUS POPULAIRE 
AU SUD DE LA FRANCE OU MIDI À CAUSE DU CLIMAT CHAUD. 
L'ACTIVITé SUPPLéMENTAIRE 
ORGANISEZ UNE éQUIPE DE BOULE, PRATIQUEZ LES Rè¬ 
GLES ET JOUEZ DEVANT LE LYCÉE. OFFREZ UN GRAND PRIX 
POUR LES GAGNEURS. 
SOURCES : 
ENCHANTMENT OF THE WORLD: FRANCE 
FRANCE 
THE WORLD OF GAMES 
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UN MINI-DRAMA : LE SKI 
LE TITRE: "ON FAIT DU SKI EN FRANCE" 
LES PERSONNAGES: ROSE, BARBARA, JANICE ET DORIS, éTU¬ 
DIANTES AMÉRICAINES. 
LA MISE EN SCèNE: LES QUATRE éTUDIANTES D'éCHANGE VIS¬ 
ITENT LA FRANCE POUR LA PREMIèRE FOIS AU MOIS DE FéV¬ 
RIER, ELLES SONT EN FRANCE POUR OBSERVER LE SYSTèME 
D'éDUCATION. ELLES TROUVENT QUE LES éCOLES SONT FER¬ 
MéES. ELLES SE DEMANDENT Où SONT LES éLèVES ET LES PRO¬ 
FESSEURS . 
ROSE : FINALEMENT, NOUS SOMMES à PARIS. JE SUIS CON¬ 
TENTE . 
BARBARA : J'ADORE PARIS. ELLE EST TRèS BELLE. 
JANICE: MOI AUSSI! MAIS ALLONS à L'éCOLE VICTOR HUGO. 
DORIS: JE SAIS BIEN QUE NOUS ALLONS APPRENDRE BEAUCOUP 
DE CHOSES DANS CETTE ÉCOLE. 
(LES éTUDIANTES ARRIVENT à L'éCOLE VICTOR HUGO. LES 
PORTES SONT FERMÉES À CLEF,1 IL N'Y A NI ÉLÈVES NI PRO¬ 
FESSEURS,) 
ROSE : PEUT-êTRE QU'ILS SONT TOUS MORTS, 
BARBARA : C'EST RIDICULE! 
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JANICE : PEUT-êTRE QU'ILS SONT AU GYMNASE POUR L'éDUCA¬ 
TION PHYSIQUE À CETTE HEURE. 
DORIs : LES éLèVES FRANçAIS N'ONT PAS DE CLASSES COMME 
ÇA . 
LES QUATRE éTUDIANTES: C'EST VACHEMENT BIZARRE., çA. 
C'EST TRÈS MYSTÉRIEUX. OÙ SONT~ILS? ALLONS-Y. 
(LES éTUDIANTES SONT EN TRAIN DE PARTIR QUAND ELLES 
VOIENT UN VIEILLARD QUI SE PROMÈNE DANS LA RUE.) 
BARBARA : MONSIEUR, EXCUSEZ-MOI, S'IL VOUS PLAîT. NOUS 
SOMMES DES ÉTUDIANTES AMÉRICAINES. NOUS SOMMES ICI POUR 
OBSERVER LES ÉCOLES FRANÇAISES MAIS LES ÉLÈVES ET LES 
PROFESSEURS ONT DISPARU. LES PORTES SONT FERMÉES À 
CLEF . 
UN VIEILLARD: TOUT LE MONDE EN FRANCE FAIT DU SKI AUX 
ALPES AU MOIS DE FéVRIER MêME LES éLèVES ET LES PROFES¬ 
SEURS. ILS éTUDIENT LE MATIN ET SUIVENT LES CLASSES 
DE NEIGE L'APRÈS-MIDI, ILS VONT RENTRER À PARIS DANS 
TROIS OU QUATRE SEMAINES. 
LES éTUDIANTES: MERCI BIEN, MONSIEUR. QUE NOUS AVONS 
FAIT UNE GRANDE FAUTE! 
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LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
UN MONITEUR/ UNE MONITRICE/ LE BÂTON/ LES BOTTES DE 
SKI/ UN ANORAK/ UN SKI/ UNE MONTAGNE/ UNE PISTE/ UN 
SKIEUR/ UNE SKIEUSE/ UN TÉLÉSIÈGE/ LE SOMMET DE LA 
MONTAGNE/ LES CLASSES DE NEIGES/ LE SKI PASS/ L'APRÈS 
SK I , 
LES ACTIVITéS 
1. LE PROFESSEUR RéPèTE LE VOCABULAIRE; LES éLèVES PRé¬ 
SENTENT UN DIALOGUE DE SKI, UTILISEZ LES ACCESSOIRES. 
2. INVITEZ UN ASSISTANT CULTUREL à LA CLASSE POUR DIS¬ 
CUTER LE SKI EN FRANCE, 
3. LISEZ L'INFORMATION SUR LES STATIONS DE SKI EN 
FRANCE . 
4. FAITES DES RECHERCHES SUR LES STATIONS DE SKI COMME 
CHAMONIX/ COURCHEVAL/ FLAINE/ LA PLAGNE/ ET VAL D'ISèRE. 
5. FAITES DES RECHERCHES SUR LES SKIEURS CéLèBRES COMME 
JEAN-CLAUDE KILLY ET MARIELLE GOITSCHEL, 
LES FAITS SUPPLéMENTAIRES: 
1. JEAN-CLAUDE KILLY DE VAL D'ISèRE EST LE SKIEUR LE 
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PLUS CÉLÈBRE DE FRANCE. 
2. LE SPORT DU SKI EST INTRODUIT EN FRANCE EN 1878 MAIS 
LES FRANçAIS NE LE PRATIQUENT PAS AVANT 1930. 
3. CINQ MILLIONS DE FRANçAIS FONT DU SKI AUX PYRéNéES, 
AUX VOSGES, ET AUX ALPES. 
A. LE GOUVERNEMENT SUBVENTIONNE LA CONSTRUCTION DES STA¬ 
TIONS DE SKI ET LES STATIONS HIVERNALES POUR LES SKIEURS; 
LE CLUB MéDITERRANNéE ARRANGENT LES VOYAGES à LA MON¬ 
TAGNE; LE CENTRE PLEIN AIR CONTRIBUENT AUX PLAISIRS DES 
VACANCES; APRÈS LE SKI, IL Y A DES PISCINES CHAUFFÉES, 
DES BOÎTES DE NUIT, DES CABARETS, ET BEAUCOUP DE CHOSES 
A FAIRE. 
5. LES éLèVES à L'éCOLE éLéMENTAIRE ET AU LYCéE VONT 
À LA MONTAGNE; ILS Y RESTENT UN MOIS. LE MATIN, ILS 
ÉTUDIENT LES MATHS, L'ANGLAIS, LA SCIENCE; APRÈS LE DÉ¬ 
JEUNER, ILS FONT LES CLASSES DE NEIGE. AVANT DE REN¬ 
TRER À LA MAISON, ILS DOIVENT PASSER UN EXAMEN DE SKI. 
S'ILS Y RéUSSISSENT, ILS REçOIVENT UN DIPLôME. 
6. LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE SE TROUVE à 
LA STATION DU SKI, LES JEUNES PEUVENT SKIER, FAIRE DU 
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CYCLISME OU DU MOTO. I_E GOUVERNEMENT SUBVENTIONNE CETTE 
ORGAN I SAT I ON AUSSI. 
7. LE SKI PASS EST NéCESSAIRE POUR LES SKIEURS. LA COU¬ 
LEUR DU PASS INDIQUE LA DIFFICULTé DES PISTES. LES COU¬ 
LEURS SONT VERT., BLEU, ROUGE, ET NOIR. 
SOURCES : 
FRANCE 
FRANCE AND THE FRENCH 
RENCONTRE 
Tous ENSEMBLE 
UNE UNITé AUDIO-MOTEUR: 
LE PIQUE-NIQUE 
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LE BUT: D'APPRENDRE LE PIQUE-NIQUE à LA FAçON DES FRAN¬ 
çAIS. 
LE PROCéDé: LES éLèVES REGARDENT. LE PROFESSEUR FAIT 
UNE SÉRIE DE PANTOMIMES ET DE COMMANDEMENTS. PUIS, LES 
ÉLÈVES FONT LES MÊMES ACTIONS ET SUIVENT LES COMMANDE¬ 
MENTS. ENSUITE, LES éLèVES éTUDIENT LE VOCABULAIRE ET 
PRATIQUENT LES COMMANDEMENTS. 
LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
À GENOUX, LE PANIER, LA NAPPE, LE PAIN, LE FROMAGE, 
LES POMMES, UNE BOUTEILLE DE VIN, UN TIRE-BOUCHON, LE 
BOUCHON, DES VERRES A VIN. 
LES COMMANDEMENTS: 
ALLEZ EN VOITURE LE DIMANCHE à LA CAMPAGNE. 
CHERCHEZ UN ENDROIT POUR UN PIQUE-NIQUE. 
METTEZ-VOUS à GENOUX. 
OUVREZ LE PANIER. 
SORTEZ LA NAPPE. 
ETENDEZ LA NAPPE PAR TERRE. 
SORTEZ DU PAIN, DU FROMAGE ET DES POMMES. 
ARRACHEZ UN MORCEAU DE PAIN. 
MANGEZ DU PAIN AVEC DU FROMAGE. 
SORTEZ DU PANIER DU VIN ROUGE ET DEUX VERRES A VIN. 
PRENEZ UN TIRE-BOUCHON ET DéBOUCHEZ LA BOUTEILLE. 
ADMIREZ LA COULEUR DU VIN. 
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GOûTEZ DU VIN. 
CRIEZ, OH Là Là. 
BUVEZ DU VIN. 
SORTEZ DU PANIER UNE POMME ROUGE. 
MORDEZ DEDANS, 
SURSAUTEZ EN DISANT: "LA VIE EST FANTASTIQUE." 
LA DISCUSSION: 
1. LES FRANçAIS VONT à LA CAMPAGNE LE DIMANCHE VERS 
MIDI POUR UN PIQUE-NIQUE EN FAMILLE. IL S RENTRENT À 
LA MAISON TRÈS TÔT POUR ÉVITER LA CIRCULATION. 
2. LES FRANçAIS MANGENT DU FROMAGE, DU PâTé, DU JAMBON, 
DU FRUIT ET DU PAIN AU PIQUE-NIQUE. IL S BOIVENT DU VIN 
ET DE L'EAU MINÉRALE, ILS NE METTENT PAS LA NOURRITURE 
SUR LA TABLE. IL S ÉTENDENT LA NAPPE PAR TERRE. ILS 
PORTENT CETTE NOURRITURE DANS UN PANIER, UN FILET OU 
UN SAC PLASTIQUE. 
3. LES FRANçAIS ADMIRENT LA COULEUR DU VIN. ILS BOI¬ 
VENT DU VIN COMME UN ART,1 ILS APPRÉCIENT LE VIN ET LE 
SAVOURENT. ILS NE LE BOIVENT PAS CAR ILS ONT SOIF. 
4. LES FRANçAIS NE PORTENT JAMAIS DE GLAçONS AU PIQUE- 
NIQUE. POUR UN FRANçAIS, LES GLAçONS DéTRUISENT LE GOûT 
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DU VIN. LES BOISSONS GLACéES SONT MAUVAISES POUR LA 
SANTé, LES RéFRIGéRATEURS EN FRANCE SONT TRèS PETITES. 
DONC, çA LIMITE LA PRODUCTION DES GLAçONS, EN FRANCE, 
IL N'Y A PAS DE CAISSE DE GLAçONS. 
5. EN FRANCE, IL N'Y A PAS D'ENDROIT POUR UN PIQUE-NIQUE 
AU PARC PUBLIC,1 DANS UNE MAISON FRANÇAISE, IL N'Y A PAS 
DE PELOUSE POUR UN PIQUE"NIQUE. 
L'ACTIVITé SUPPLéMENTAIRE: 
1. ORGANISEZ UN PIQUE-NIQUE LE DIMANCHE AU STYLE FRAN¬ 
çAIS. APPORTEZ LES BOUTEILLES DE JUS DE RAISIN OU DE 
L'EAU MINÉRALE AU LIEU DE VIN. 
SOURCES : 
FOREIGN LANGUAGE ANNALS 
ET VOUS 
FRENCH LANGUAGE AND LIFE STYLES 
FRAGILE GLORY: A PORTRAIT OF FRANCE AND THE FRENCH 
THE FRENCH: HOW THEY LIVE AND WORK 
UNE CAPSULE DE CULTURE: 
LE TOUR DE FRANCE 
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LE BUT: DE DISCUTER LA COURSE LA PLUS CéLéBRéE DU 
MONDE . 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRéSENTERA L'INFORMATION HIS¬ 
TORIQUE EN SIGNALANT LES ÉVÉNEMENTS ET LES ORIGINES DU 
TOUR DE FRANCE, 
LA DISCUSSION: 
EN 1866, PIERRE LALLEMENT A INVENTé LA BICYCLETTE. 
APRèS CETTE INVENTION, LES FRANçAIS SONT TOMBéS AMOUREUX 
DE LA BICYCLETTE. LA BICYCLETTE EST ESTIMÉE COMME LE 
VIN OU LE FROMAGE. TOUS LES ENFANTS FRANÇAIS APPREN¬ 
NENT TRÈS TÔT L'ART DE CYCLI SME■ 
POUR LES FRANçAIS, LA BICYCLETTE REPRéSENTE 
L'AMOUR, LA BEAUTÉ ET L'AMITIÉ. IL Y A DES FILMS ET 
LA LITTÉRATURE DE BICYCLETTE. EN 1989, PAUL FOURNEL 
A GAGNÉ LE PRIX GONCOURT POUR SES HISTOIRES SUR LE ÏOUR 
DE FRANCE. ROLAND BARTHES A éCRIT UNE éPOPéE HOMéRIQUE 
ET ANTOINE BLONDIN EST UN CHRONIQUEUR CéLèBRE DU TOUR 
DE FRANCE. SANS DOUTE, LA FRANCE EST-ELLE UN PAYS DE 
CYCLI SME . 
EN 1902, HENRI DESGRANDES A FONDé LE TOUR DE 
FRANCE, LA COURSE DE BICYCLETTE LA PLUS CéLéBRéE DU 
MONDE. LE TOUR DE FRANCE OU LA GRANDE BOUCLE EST ASSO¬ 
CIéE AVEC LA PAIX■ CHAQUE ANNéE AU MOINS 120 COUREURS 
DE NOMBREUX PAYS PARTICIPENT À CETTE COURSE. CE SONT 
LES MEILLEURS COUREURS DU MONDE. LA COURSE DURE TROIS 
SEMAINES; ELLE COMMENCE LE 3 JUILLET ET FINIT LE 20 
JUILLET AUX CHAMPS-ELYSéES AU PARC DES PRINCES. POUR 
LES COUREURS., C'EST UNE COURSE D'ÉPREUVES QUI COUVRE 
3,800 KILOMÈTRES MAIS LES COUREURS FONT ENTRE 150 ET 
300 KILOMÈTRES PAR JOUR. LA COURSE COMMENCE À LA CAM¬ 
PAGNE. ELLE EST DIVISéE EN 20 éTAPES. LES éTAPES DE 
MONTAGNE SONT TRÈS DANGEREUSES. CHAQUE ANNÉE, C'EST 
UN ITINÉRAIRE DIFFÉRENT. CHAQUE ANNÉE, IL Y A DES 
FOULES EN MASSE, DES VOITURES PUBLICITAIRES, DES JOUR¬ 
NAL ISTES, ET DES VENDEURS DE SOUVENIRS QUI ATTENDENT 
LES COUREURS SUR LA ROUTE. MÊME LES MÉDECINS ACCOMPAG¬ 
NENT LES CYCLISTES. APRÈS CHAQUE ÉTAPE, UN COUREUR 
GAGNE LE MAILLOT JAUNE POUR LE TEMPS MINIMUM. UN AUTRE 
GAGNE LE MAILLOT VERT POUR LE TEMPS TOTAL. LE GAGNANT 
PORTE LE MAILLOT JAUNE LE JOUR FINAL. LE GAGNANT REÇOIT 
AUSSI UNE COUPE ET BEAUCOUP D'ARGENT. 
MIGUEL INDURAIN A DOMINé LE TOUR DE FRANCE EN 
1991 ET EN 1992. IL EST ESPAGNOL ET IL A VINGT-HUIT 
ANS. IL A FINI SON TOUR EN 100 HEURES, 49 MINUTES ET 
30 SECONDES. CETTE ANNéE EST LE QUATRE-VINGT-DIXIèME 
ANNIVERSAIRE DU ÎOUR DE FRANCE. CENT QUATRE-VINGTS COU¬ 
REURS Y PARTICIPERONT CETTE ANNÉE. 
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LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
LA BICYCLETTE, LE VéLO, LA COURSE, LE MAILLOT JAUNE, 
LE MAILLOT VERT, LES COUREURS, LA PAIX, LES ÉTAPES, LA 
FOULE, LES VOITURES PUBLICITAIRES, LE JOURNALISTE, LE 
VENDEUR, LA COUPE, LE GAGNANT. 
LES MATéRIAUX: 
LES PHOTOS DU TOUR DE FRANCE, UN FILM, UNE CASSETTE 
--LA CHANSON "TOUR DE FRANCE," LES PHOTOS DES GAGNANTS, 
UNE CARTE DE FRANCE 
L'EVALUATION: 
LE PROFESSEUR POSE DES QUESTIONS AUX ÉLèVES à HAUTE 
VOIX SUR TOUS LES ASPECTS DE CETTE COURSE. 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. ECOUTEZ LA CHANSON "LE TOUR DE FRANCE." TRADUISEZ 
EN ANGLAIS ET CHANTEZ ENSEMBLE. (EXHIBIT) 
2. LES éLèVES FONT DES RECHERCHES SUR LES VAINQUEURS 
DU TOUR ET FONT UNE PRÉSENTATION À LA CLASSE. 
3. REGARDEZ UN FILM SUR LE TOUR DE FRANCE. 
4. JOUEZ UN MATCH "TOUR DE FRANCE." DONNEZ LE MAILLOT 
JAUNE AU VAINQUEUR. 
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SOURCES : 
JOURNAL FRANçAIS D'AMéRIQUE 
Tous ENSEMBLE 
C'EST COMME CA 
FRANCE MAGAZINE 
RENCONTRE 
LE TOUR DE FRANCE: UN DISQUE 
L'ENFER DU NORD PARIS-ROUBAIX 
LA CôTE D'AZUR ET SAINT TROPEZ 
LES ALPES ET LES PYRéNéES 
DERNIèRE éTAPE--CHAMPS-ELYSéES 
GAVARNIE ET TOURMALET 
EN DANSEUSE JUSQU'AU SOMMET 
PéDALER EN GRAND BRAQUET 
LE SPRINT FINAL à L'ARRIVéE 
LES CREVAISONS SUR LES PAVéS 
LE VéLO VITE EST RéPARé 
LE PELOTON EST REGROUPEé 
LES CAMARADES ET L'AMITIé 
LA TRADUCTION 
HELL NORTH OF PARIS-ROUBAIX (CITY IN NORTHERN FRANCE) 
THE FRENCH RIVIERA AND SAINT-TROPEZ (S.E. OF FRANCE ON 
THE MEDITERRANEAN) 
THE ALPS AND THE PYRENEES (MOUNTAINS IN FRANCE--THE 
ALPS SEPARATE FRANCE FROM ITALY. THE PYRENEES SEPARATE 
FRANCE FROM SPAIN,) 
LAST STOP THE CHAMPS-ELYSéES (FAMOUS TREE-LINED BOULE¬ 
VARD IN PARIS) 
GAVARNIE ET TOURMALET (CITIES IN NORTHWESTERN FRANCE) 
DANCING TO THE TOP 
CRANK GEARS AND STEER STRAIGHT 
THE FINAL SPRINT TO THE FINISH 
BLOWOUTS ON THE STREETS 
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THE BIKE IS QUICKLY REPAIRED, 
THE TEAM IS REGROUPED. 
CAMARADES AND FRIENDSHIP 
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L'HYPOTHèSE RAFFINéE: LE THéâTRE 
LE BUT: DE RAFFINER LES PERCEPTIONS DE L'ASPECT CUL¬ 
TUREL FRANÇAIS. 
LE PROCéDé: APRèS AVOIR VU LE FILM "QU'EST-CE QUE LES 
FRANçAIS FONT POUR LES DISTRACTIONS/' LES éLèVES APER¬ 
çOIVENT UN ASPECT CULTUREL. 
1. LES éLèVES GéNéRALISENT EN DISANT: "LES FRANçAIS 
SONT DES SNOBS CAR ILS VONT TOUJOURS AU THÉÂTRE." 
2. PAR EXEMPLE, AU MOIS DE JUIN ET DE JUILLET SURTOUT 
LES JEUNES ET LES VIEUX FRANÇAIS VONT AU THÉÂTRE POUR 
REGARDER LES PIÈCES DE THÉÂTRE CLASSIQUE. 
3. LES éLèVES CHERCHENT L'INFORMATION DANS LES LIVRES, 
LES JOURNAUX, "LE REALIA," ET LES REVUES POUR CHANGER 
OU CLARIFIER LEUR PERCEPTION. 
4. LES éLèVES éTUDIENT EN GROUPES POUR ANALYSER ET EX¬ 
AMINER LES SOURCES. CHAQUE GROUPE PRÉPARE UNE COMPO¬ 
SITION DES RECHERCHES. PAR EXEMPLE: ÜANS LE LIVRE, 
HERE IS FRANCE, L'AUTEUR INDIQUE QUE LES FRANçAIS 
ADORENT LE THÉÂTRE DEPUIS LE MOYEN A G E : ILS REGARDAI¬ 
ENT LES MYSTÈRES DEVANT L'ÉGLISE ET S'AMUSAIENT BIEN. 
LA COMéDIE FRANçAISE, LE PLUS CéLèBRE ET LE PLUS VIEUX 
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THÉÂTRE EN FRANCE A ÉTÉ FONDÉ EN 1680 EN FRANCE. LE 
GOUVERNEMENT SUBVENTIONNE LES THÉÂTRE QUI PRÉSENTENT 
LES CLASSIQUES; LE GOUVERNEMENT ENCOURAGE LES ACTEURS 
ET LES ACTRICES ET LES SUBVENTIONNE AUSSI. EN FRANCE, 
C'EST UNE TRADITION D'ALLER AU THÉÂTRE. IL Y A PLUS 
DE VINGT-CINQ THÉÂTRES À PARIS, 
5. LES ÉLèVES MODIFIENT LEUR NOTION. 
LES FRANçAIS AIMENT BEAUCOUP LE THéâTRE; ILS 
SONT TRèS ATTACHéS à LEUR PASSé. 
6. LES éLèVES EXAMINENT LA SIGNIFICATION DES THéâTRES 
AUX ETATS-UNIS. ILS EXAMINENT L'INFORMATION SUR LES 
THÉÂTRES ET FONT UNE PRÉSENTATION À LA CLASSE POUR COM¬ 
PARER LES TRADITIONS. 
7. LES éLèVES COMPARENT LES HYPOTHèSES RAFFINéES AVEC 
LEUR CULTURE. LES ÉLÈVES DÉCRIVENT LA TRADITION DU THÉ¬ 
ÂTRE EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS. 
LES FAITS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES PIèCES COMMENCENT à 20H30. AUX MOIS DE JUIN ET 
JUILLET,, ELLES COMMENCENT À 19H30. 
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2. AU THÉÂTRE FRANÇAIS, ON DONNE UN POURBOIRE À L'OUV¬ 
REUSE. 
3. IL Y A DES THÉÂTRES PARTOUT EN FRANCE: LYON, MAR¬ 
SEILLE, NICE, RENNES, ST. ETIENNE, STRASBOURG, TOULOUSE. 
LE GOUVERNEMENT SUBVENTIONNE TOUS LES THéâTRES CLASSIQUES. 
4. LES JOURNAUX COMME PéRISCOPE, ALLô PARIS, L'OFFICIEL 
DES SPECTACLES INDIQUENT LES PROGRAMMES, LES HORAIRES, 
LES PRIX DE TOUTES LES SALLES DE SPECTACLES ET DE CON¬ 
CERTS. 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES éLèVES FONT DES RECHERCHES SUR LES HOMMES FRAN¬ 
çAIS DU THÉÂTRE COMME MOLIÈRE, CORNEILLE, RACINE, BEAU¬ 
MARCHAIS, MARIVAUX, HUGO, SCRIBE, BECQUE, ANOUILH, COC¬ 
TEAU, IONESCO, SARTRE ET GIRAUDOUX. 
2. ALLEZ VOIR UNE PIèCE DE THéâTRE FRANçAIS. 
3. LES éLèVES FONT DES RECHERCHES SUR LES THéâTRES SUI¬ 
VANTS ET FONT UNE PRÉSENTATION À LA CLASSE. LA COMÉDIE 
FRANçAISE, LE THéâTRE DE FRANCE, LE THéâTRE NATIONAL 
POPULAIRE, LE THéâTRE DE L'EST PARISIEN, LE THéâTRE DE 
LA VILLE, L'OPéRA, L'OPéRA COMIQUE, LE THéâTRE MONTPAR- 
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N A s s E y LE THéâTRE DE BOUFFES PARISIEN, LA COMéDIE DE 
PARIS, LE THéâTRE CHAMPS-ELYSéES, LE THéâTRE SARAH BERN¬ 
HARDT, LE CHâTELET, LE THéâTRE DE RENAISSANCE, LE THé¬ 
âTRE NATIONAL DE LA COLLINE, LE THéâTRE DU SOLEIL, LE 
THéâTRE NATIONAL DE CHAILLOT, LE THéâTRE MARIGNY, LE 
THéâTRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN, LE THéâTRE ANTOINE, 
LE THéâTRON, LE THéâTRE ESSAION, LE THéâTRE DE L'ATE¬ 
LIER, LE THéâTRE DE LA MADELEINE. 
SOURCES : 
HERE IS FRANCE 
ENCHANTMENT OF THE WORLD: FRANCE 
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UN CULT00N: ASTERIX 
ASTéRIX, LE GAULOIS, EST UN CARACTèRE COMIQUE 
QUI EST CÉLÈBRE PARTOUT EN FRANCE. ÜANS SES BANDES, 
TOUS LES JOURS, ASTÉRIX ET SON INSÉPARABLE AMI OBÉLIX 
FONT DES EXPLOITS FORMIDABLES. ASTÉRIX, QUI A UNE FORCE 
SURHUMAINE, TIRE CETTE FORCE DE LA POTION MAGIQUE DU 
DRUIDE PANORAMIX, ASTÉRIX ET ÛBÉLIX RIDICULISENT ET 
ANNIHILENT TOUT LE MONDE QU'ILS RENCONTRENT, IL S RENT¬ 
RENT TOUTES LES NUITS, EN GAULE, EN VANTANT DE LA SU¬ 
PÉRIORITÉ DES FRANçAIS. POURQUOI EST-CE QU'ASTéRIX DIT: 
"LES AMéRICAINS SONT FOUS!" 
LA DISCUSSION 
ASTéRIX, UN CARACTèRE COMIQUE D'UNE BANDE DES¬ 
SINéE REPRÉSENTE L'ESPRIT GAULOIS. IL EST PETIT, DRÔLE, 
SPIRITUEL, PUISSANT, ADROIT, INTELLIGENT ET BRAVE. LA 
POTION LUI DONNE SA PUISSANCE. TOUT LE MONDE L'AIME 
EN FRANCE. LA SCèNE EST EN GAULE 50 AVANT JESUS CHRIST. 
LES ROMAINS SONT PLUS NOMBREUX QUE LES GAULOIS; LES GAU¬ 
LOIS ONT UNE POTION MAGIQUE POUR SE RENDRE PUISSANTS 
CONTRE LES ROMAINS. LES PERSONNAGES SONT ÛBÉLIX, AMI 
D'ASTéRIX, LIVREUR DE MENHIRS. SA PUISSANCE EST NATU¬ 
RELLE CAR IL EST TOMBÉ DANS LA POTION QUAND IL ÉTAIT 
TRÈS JEUNE. PANORAMIX, LE DRUIDE, MÉLANGE SA POTION 
DE HOMARD ET DE GUI. CACOFONIX, LE BARDE, DÉSIRE LA 
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UN CUI—TOON = ASTER X X 
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CULTURE ENTRE LES GAULOIS, ABRAR ACO U RCI X EST LE CHEF 
QUI NE FAIT RIEN. DOGMATIX EST LE PETIT CHIEN D'ASTÉ- 
Rix■ QUAND ASTéRIX ET OBéLIX RENTRENT DE LEURS VOYAGES, 
TOUT LE MONDE DANS LEUR VILLAGE GAULOIS DANSE, MANGE, 
ET LES FÉLICITE DE LEURS VICTOIRES CONTRE LES AUTRES 
PAYS. DANS CETTE BANDE DESSINéE, ASTéRIX EST LE PERSON¬ 
NAGE PRINCIPAL. SON MEILLEUR AMI, OBéLIX, VOYAGE AVEC 
LUI. TOUJOURS ILS REVIENNENT VAINQUEURS. ILS PARLENT 
DE LA SUPÉRIORITÉ, DE L'ESPRIT, DE L'INDIVIDUALITÉ, DE 
L'HABILETÉ, DE LA PUISSANCE, ET DE LA CONVERSATION ÉLO¬ 
QUENTE DES FRANçAIS. 
LES FAITS SUPPLéMENTAIRES 
1. ASTéRIX EST Né EN FRANCE EN 1959; EN MêME TEMPS, 
DE GAULLE EST DEVENU PRéSIDENT DE LA CINQUIèME RéPUB¬ 
LIQUE. LES DEUX AVAIENT LA MêME PHILOSOPHIE. "LA 
FRANCE EST SUPéRIEURE AUX AUTRES PAYS." 
2. ASTéRIX REPRéSENTE LE FOLKLORE FRANçAIS. LE MOT 
GAULOIS VEUT DIRE FRANçAIS. 
3. LE PREMIER SATELLITE EN FRANCE EST NOMMé ASTéRIX. 
A. ASTéRIX DéTESTE LES ROMAINS ET LEURS INVENTIONS 
COMME LE PAX ROMANA, LES AQUEDUCS, LES BAINS. ON PEUT 
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PRÉCIPITER LA DÉCADENCE ET LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 
AVEC ASTéRIX. 
5. IL Y A VINGT-SIX AVENTURES D'ASTÉRIXj ASTÉRIX EST 
LA BANDE DESSINÉE LA PLUS POPULAIRE DU MONDE. ASTÉRIX 
EST PUBLIÉ ET TRADUIT EN VINGT LANGUES. 
6. IL Y A DEUX VIDÉOS ASTÉRIX--ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE 
ET ASTéRIX, LE GAULOIS. 
7. EN ASTéRIX, ON TROUVERA BEAUCOUP D'INFORMATION HIS¬ 
TORIQUE. (EXHIBIT) 
8. ASTéRIX NOUS DONNE DE L'INFORMATION CULTURELLE DES 
AUTRES PAYS COMME L'IDÉOLOGIE, LES MONUMENTS, LA NOUR¬ 
RITURE, LES ATTITUDES, L'APPARENCE, ET LES IDIOSYNCRA¬ 
SIES, 
9. ASTéRIX LUTTE CONTRE LES ROMAINS MAIS IL N'EST PAS 
UN CARACTèRE TRèS VIOLENT. 
10. IL Y A UN PARC ASTéRIX à ROISSY, FRANCE; LE PARC 
COÛTE 850 MILLIONS DE DOLLARS. CE PARC A DES ATTRAC¬ 
TIONS, DES BANDES D'ASTÉRIX, ET UN VILLAGE GAULOIS AVEC 
LES STATUES DES HÉROS. 
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11. A NOëL, LES ENFANTS FRANçAIS DEMANDENT AU "PèRE 
NOëL" DES BANDES D'ASTéRIX ET DES POUPéES. 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LISEZ LES AVENTURES D'ASTéRIX EN CLASSE. 
2. REGARDEZ LES DEUX VIDéOS D'ASTéRIX. 
3. COMPAREZ LA PHILOSOPHIE D'ASTéRIX AVEC CELLE DE MIC¬ 
KEY MOUSE. 
SOURCES : 
LE FiGARO LITTéRAIRE 





HISTORICAL AND CULTURAL INFORMATION IN 
13 ASTéRIX COMIC BOOKS 
HISTORICAL MONUMENTS: THE HIPPODROME, TEMPLE OF NIKE, 
OLYMPIC STADIUM, PARTHéNON, SENATE SEAT. 
GODS ; HéLIOS, THE GREEK SUN-GOD,• JUPITER, THE SUPREME 
ROMAN GOD OF THE PANTHEON; AMON OR AMEN, THE EGYPTIAN 
GOD OF LIFE AND REPRODUCTION; THOR, THE NORSE GOD OF 
THUNDER; AND ODIN, THE NORSE GOD OF WISDOM, WAR, ART, 
CULTURE AND THE DEAD. 
ANACHRONISM: HIPPIES, WOMEN'S LIBERATION, I BEFORE E 
EXCEPT AFTER "C", SUPERMAN, STEROIDS, QUOTES, STRIKING 
EGYPTIAN BRICKLAYERS, SINGING MENHIRS, COMMERCIALS, MEN¬ 
HIR HIT RECORDS, BUY ONE MENHIR GET ONE SLAVE, MENHIR 
JEWELRY, MENHIR PAINTINGS, AND SQUARE DANCING 
LE VOCABULAIRE: MASSILIA, DE BELLO GALLICO, LUTëCE, 
MENHIR, DEPILUM, PROMENADE DES ANGLAIS, SALADE NIçOISE 
GAMES : ANCIENT WESTERN GAME OF COUNTING ANY MAN WHO 
HAS A BEARD. THE ONE WHO COUNTS THE BEARDS WINS THE 
GAME . 
SHAKESPEAREAN REFERENCES: "FRIENDS, ROMANS, COUNTRY¬ 
MEN, LEND ME YOUR EARS." "WHEN IN ROME, DO AS THE RO¬ 
MANS DO." 
BIBLICAL REFERENCE: "RENDER UNTO CAESAR THE THINGS THAT 
ARE CAESAR'S // 
NOTES 
UNIT 3: CULTURAL PASTIMES 
1. D. W. BROGAN ET AL,, FRANCE (NEW YORK: TIME 
LIFE BOOKS, 1971). 
2. ROBERT ELKINS ET AL., "TEACHING CULTURE 
THROUGH THE AUDIO-MOTOR UNIT," FOREIGN LANGUAGE ANNALS 
25 (1992): 53-58. 
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UNIT 4: MODES OF TRAVEL 
THE FRENCH TRANSPORTATION SYSTEM IS BY FAR ONE 
OF THE BEST IN EUROPE. A FRENCHMAN OR A TOURIST IN 
FRANCE CAN PURCHASE ONE "BILLET/' A "CARTE D'ORANGE," 
OR A "PARIS VISITE/' AND TRAVEL TO NUMEROUS DESTINATIONS 
VIA B U S y SUBWAY (L E MÉTRO), OR TRAIN WITHIN THE CITY 
LIMITS OR TO NEIGHBORING CITIES, THESE SERVICES ARE 
OPERATED BY THE R.A.T.P. (RÉGIE AUTONOME TRANSPORTS PARI 
s i E N s ) y THE PARIS URBAN TRANSPORT SYSTEM AND THE S.N.C.F 
(SOCIéTé NATIONALE DES CHEMINS DE FER), THE FRENCH RAIL¬ 
WAY SYSTEM. BOTH AGENCIES PROVIDE EFFICIENT BUS AND 
TRAIN SERVICE. THE FASTEST PASSENGER TRAIN, "LE TGV," 
OFFERS SERVICE TO CITIES SUCH AS LYON, NICE, LiLLE, OR 
BOULOGNE. TRAVELING AT A HIGH SPEED OF 185 MILES PER 
HOUR, "LE TGV" AFFORDS PARISIANS AS WELL AS VISITORS 
THE OPPORTUNITY TO GO SIGHTSEEING ALL OVER PARIS IN THE 
COURSE OF A DAY. A IR FRANCE, THE FRENCH NATIONAL AIR¬ 
LINE, PROVIDES FOR TRAVELERS A RIDE ON THE CONCORDE, 
THE SUPERSONIC BRAINCHILD OF THE FRENCH AND ENGLISH, 
WHICH WAS PUT INTO SERVICE IN 1971. THE CONCORDE SUR¬ 
PASSES ALL PLANES IN THAT IT FLIES AT A TOP SPEED OF 
650 MILES PER HOUR AND PROVIDES LUXURIOUS AND COMFORT¬ 
ABLE ACCOMMODATIONS TO MILLIONS OF PASSENGERS. WITHOUT 
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A DOUBT, THE MODES OF TRANSPORTATION SUBSIDIZED BY THE 
FRENCH GOVERNMENT LEND THEMSELVES TO LEISURELY, EFFI¬ 
CIENT AND AFFORDABLE TRAVEL. BECAUSE OF THIS INTRICATE 
LINKAGE SYSTEM OF BUSES, RAILS, AND PLANES THE NECES¬ 
SITY TO OWN A CAR IS NOT A TOP PRIORITY IN THE EYES OF 
THE FRENCH. 
IN THIS UNIT, THE WRITER WILL PRESENT A CULTURE 
CLUSTER ON MODES OF TRANSPORTATION IN FRANCE. FOUR SELF- 
CONTAINED CULTURE CAPSULES WILL PROVIDE INFORMATION ON 
THE BUS SYSTEM, THE MÉTRO, THE TGV AND THE CONCORDE. 
THESE CULTURE CAPSULES WILL BE FOLLOWED BY A SIMULATION 
OR NARRATION BASED ON THE TOTAL CULTURE CLUSTER. THE 
CULTURE CAPSULES WILL PROVIDE INFORMATION ABOUT MODES 
OF TRAVEL, WHILE THE SIMULATION WILL LEAD TO A MULTI¬ 
DIMENSIONAL UNDERSTANDING OF THESE SYSTEMS AND HOW THEY 
AFFECT THE FRENCH WAY OF LIFE. THE SIMULATION WILL AL¬ 
SO ENABLE STUDENTS TO BRING THE ENTIRE PROCESS TO LIFE 
THROUGH ACTIVE PARTICIPATION. ÏHE AUDIO-MOTOR UNIT PRE¬ 
SENTED AS SUPPLEMENTARY MATERIALS WAS WRITTEN AND PRO¬ 
DUCED VIA CASSETTE WITH SOUND EFFECTS BY ANGIE AVENT 
LYNCH, A FORMER STUDENT-TEACHER OF YOURS TRULY, WHO IS 
A 1992 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF GEORGIA. 
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UNE CONGLOMéRATION DE CULTURE: 
LES TRANSPORTS 
LE BUT: D'ANALYSER QUATRE MODES DE TRANSPORTS EN FRANCE 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRESéNTERA QUATRE CAPSULES 
DE CULTURE ET UNE NARRATION SUR LES SYSTÈMES DE TRANS¬ 
PORTS EN FRANCE, 
UNE CAPSULE DE CULTURE I: L'AUTOBUS 
UNE CAPSULE DE CULTURE II: LE MéTRO 
UNE CAPSULE DE CULTURE III: LE TGV 
UNE CAPSULE DE CULTURE IV: LE CONCORDE 
UNE NARRATION: UN VOYAGE EN FRANCE 
CHAQUE CAPSULE DURERA DE DIX à QUINZE MINUTES, LE NAR¬ 
RATION DURERA PEUT-êTRE VINGT MINUTES ET DISCUTERA TOUS 
LES SYSTÈMES DE TRANSPORTS EN FRANCE. 
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LE CAPSULE DE CULTURE: L'AUTOBUS 
LE BUT: D'APPRENDRE COMMENT ON PREND L'AUTOBUS 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRéSENTERA L'INFORMATION SUR 
L'AUTOBUS EN FRANCE. 
L'AUTOBUS 
L'AUTOBUS EST TRèS PRATIQUE MAIS MOINS RAPIDE 
QUE LE MÉTRO. CE SERVICE A COMMENCÉ EN 1828 AVEC L ' OMNI~ 
BUS. UN BUS SURTOUT POUR L'ARISTOCRATIE PARISIENNE. 
CEPENDANT, DE NOS JOURS, L'AUTOBUS EST POUR LES MASSES. 
IL Y A CINQUANTE-SIX ARRÊTS À PARIS ET CENT TRENTE-SIX 
ARRÊTS À LA BANLI EUE. IL FAUT ACHETER LES BILLETS OU 
LES TICKETS MEILLEUR MARCHÉ À LA STATION DE MÉTRO. ON 
PEUT ACHETER UNE CARTE D'ORANGE OU UNE PAR I S VI STE POUR 
UNE RÉDUCTION. ÛN PEUT UTILISER LE MÊME BILLET POUR 
LE MÉTRO, L'AUTOBUS, LE R.E.R., OU LE TRAIN. 
POUR PRENDRE L'AUTOBUS, ON DOIT ATTENDRE à L'AR¬ 
RêT D'AUTOBUS. LES ARRÊTS ONT DES CERCLES ROUGES ET 
ORANGES AU SOMMET DES POTELETS■ ON MONTE DANS L'AUTO¬ 
BUS PAR LA PORTE DE DEVANT. IL FAUT DONNER VOTRE BILLET 
AU CONTRÔLEUR. OBLITÉRER VOTRE BILLET ET TROUVER UN 
SIèGE. POUR DESCENDRE, IL FAUT APPUYER LE DOIGT SUR 
LE BOUTON POUR DEMANDER L'ARRÊT ET DECENDRE PAR LA PORTE 
AU MILIEU . 
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LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
L'OMNIBUS, LA BANLIEUE, LE BILLET, LA CARTE D'ORANGE, 
L'ARRÊT, LES POTELETS, LA PORTE DE DEVANT, LE CONTRÔLEUR, 
OBLITÉRER, APPUYER LE DOIGT SUR LE BOUTON, UNE PARIS 
VISITE. 
LES MATéRIAUX: 
LES PHOTOS, UNE CARTE D'ORANGE, UN BILLET, UNE CAS¬ 
SETTE POUR UNE UNITÉ AUDI O~MOTEU R, ET LES DIAPOSITIVES, 
L'EVALUATION : LES éLèVES DISCUTENT LES DIFFéRENCES EN¬ 
TRE L'AUTOBUS FRANÇAIS ET L'AUTOBUS AMÉRICAIN. 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES éLèVES FONT UNE PRéSENTATION "EN AUTOBUS," UNE 
UNITÉ AUDIO-MOTEUR. (EXHIBIT) 
SOURCES : 
RENCONTRE 
VIDéO PASSPORT FRANçAIS 
PASSPORT TO FRANCE 
ENCYCLOPEDIA AMERICANA INTERNATIONAL 
162 
UNE UNITé AUDIO-MOTEUR: L'AUTOBUS 
LE BUT: D'APPRENDRE COMMENT PRENDRE L'AUTOBUS EN FRANCE 
LE PROCéDé: LES ÉLèVES REGARDENT PENDANT QUE LE PRO¬ 
FESSEUR FAIT UNE SÉRIE DE PANTOMIMES ET DE COMMANDEMENTS 
EN ECOUTANT UNE BANDE AVEC DES SONS ET DES EFFETS. PUIS, 
LES ÉLÈVES FONT LES PANTOMIMES ET SUIVENT LES COMMANDE¬ 
MENTS. ENSUITE, LES éLèVES PRATIQUENT LE VOCABULAIRE 
ET LES COMMANDEMENTS. 
L'AUTOBUS 
DéPLIEZ VOTRE CARTE. 
CHERCHEZ VOTRE DESTINATION. 
PLIEZ VOTRE CARTE ET METTEZ-LA DANS VOTRE SAC à DOS 
REGARDEZ LA CIRCULATION DU RéVERBèRE. 
TRAVERSEZ LA RUE AU PASSAGE CLOUTé. 
ATTENDEZ L'AUTOBUS. 
MONTEZ DANS L'AUTOBUS. 
DONNEZ VOTRE ARGENT AU CONDUCTEUR. 
MONTREZ VOTRE CARTE D'IDENTITé D'éTUDIANT. 
PRENEZ LE BILLET. 
TOURNEZ A GAUCHE ET OBLITéREZ VOTRE BILLET. 
TROUVEZ UNE PLACE. 
ASSEYEZ-VOUS. 
CÉDEZ VOTRE PLACE À UNE VIEILLE DAME. 
REGARDEZ LA FENêTRE. C'EST VOTRE ARRêT! VOUS AVEZ 
OUBLIÉ DE DESCENDRE. 
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LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
LE SAC À DOS, TRAVERSER, À GAUCHE, L'ARRÊT, LA CIR¬ 
CULATION, LE PASSAGE CLOUTÉ, OBLITÉRER, LE RÉVERBÈRE, 
LE CONDUCTEUR, CÉDER, LE BILLET, LA CARTE D'IDENTITÉ, 
L'ARGENT 
LES MATéRIAUX: 
UNE BANDE AVEC DES SONS ET DES EFFETS, UN SAC À DOS, 
UNE CHAISE, UN BILLET, L'ARGENT, UNE CARTE D'IDENTITÉ. 
L'EVALUAT IONi 
LES éLèVES éCOUTENT LA BANDE ET JOUENT LE RôLE D'UN 
P I ÉTON ■ 
SOURCE : 
"UNE UNITé AUDIO-MOTEUR" PRODUIT PAR ANGIE AVENT 
LYNCH, UNE éTUDIANTE-PROFESSEUR QUI A FINI SES éTUDES 
à L'UNIVERSITé DE GéORGIE EN 1992. 
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LA CAPSULE DE CULTURE: LE MéTRO 
LE BUT: D'APPRENDRE L'INFORMATION SUR LE MéTRO EN 
FRANCE. 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRéSENTERA L'INFORMATION à 
HAUTE VOIX SUR LE MÉTRO. 
LE MéTRO 
LE MéTRO OU LE MéTROPOLITAIN, EST UN SYSTèME SOU¬ 
TERRAIN QUI A COMMENCÉ LE SERVICE LE 19 JUILLET 1900. 
LE MéTRO EST LE SYSTèME LE PLUS VIEUX ET LE MEILLEUR 
DU MONDE ET SERT 4.5 MILLIONS DE VOYAGEURS PAR JOUR. 
LE SYSTÈME A ÉTÉ CONÇU PAR FULGENCE BIENVENUE DE PARIS 
PENDANT QUE LES ENTRÉES ONT ÉTÉ CONÇUES PAR HECTOR DE 
GUIMARD. LE SYSTèME EST GOUVERNé PAR LE R■A■T.P. AVEC 
UN CARNET DE TICKET. ON PEUT PRENDRE L'AUTOBUS, LE MÉ¬ 
TRO, LE R . E . R . . OU LE TRAIN. LE R.E.R., COMPLÉTÉ EN 
1981, EST UN RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL-“UN MÉTRO QUI TRA¬ 
VERSE À GRANDE VITESSE DU NORD AU SUD ET DE L'EST À 
L'OUEST. LE MÉTRO A QUINZE LIGNES ET 358 STATIONS. 
IL Y A DE NOS JOURS LES TRAINS QUI ROULENT SUR LES 
ROUES PNEUMATIQUES POUR UN VOYAGE CONFORTABLE ET SILEN¬ 
CIEUX. 
POUR APPRENDRE L'INFORMATION AUX STATIONS DE Mé¬ 
TRO, ALLEZ AU BUREAU DE TOURI SME . APRèS CELA, CHERCHEZ 
UN GRAND "M" À L'ENTREE, UN PLAN, ET DES MARCHES■ REGAR¬ 
DEZ LES PANNEAUX QUI VOUS DONNENT LES DIRECTIONS AU 
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GUICHET. ACHETEZ UN BILLET,, UN CARNET DE TICKETS, UNE 
CARTE D 'ORANGE, OU UNE PARIS VISITE. MAINTENANT VOUS 
ÊTES PRÊTS POUR PLUSIEURS D E S T I N A T I 0 N S " - L E LOUVRE, 
L'OPéRA, LES INVALIDES, LA MADELEINE, OU LES CHAMPS-ELY¬ 
SéES. 
LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
UN CARNET DE TICKET, UNE CARTE D'ORANGE, UNE PARIS 
VISITE, LE MÉTRO, LE R.E.R., LES PANNEAUX, LES MARCHES, 
LE PLAN, LA BANLIEUE, LE R.A.T.P. 
LES MATéRIAUX: 
LES DIAPOSITIVES, LES PHOTOS, UN PLAN DU MÉTRO, DES 
BROCHURES DE PARIS, UNE CARTE D'ORANGE. 
L'EVALUATION : LES éLèVES FORMENT DES GROUPES DE CINQ 
PERSONNES. LES éLèVES FONT UN MINI-DRAMA SUR LE MéTRO 
ET FONT UNE PRÉSENTATION AUX MEMBRES DE LA CLASSE FRAN¬ 
ÇAISE. 
SOURCES : 
FRENCH FOR MASTERY: TOUS ENSEMBLE 
PARIS UNDERGROUND 
PASSPORT TO FRANCE 
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LA CAPSULE DE CULTURE: LE TGV 
LE BUT: D'APPRENDRE QUELQUES FAITS SUR LE TGV 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRéSENTERA L'INFORMATION SUR 
LE TGV. 
LE TGV 
LE TGV ou LE TRAIN à GRANDE VITESSE EST UN TRAIN 
ÉLECTRON IQUE--LE TRAIN LE PLUS RAPIDE DU MONDE, LE TGV 
ROULE À UNE VITESSE DE 476 KILOMÈTRES; IL A ÉTÉ MIS EN 
SERVICE EN 1981 DE PARIS À LYON EN DEUX HEURES. LE TGV, 
COMME TOUS LES TRAINS FRANÇAIS, A ÉTÉ GOUVERNÉ PAR LA 
SOCIéTé NATIONALE DES CHEMINS DE FER (S ■ N.C ■ F■). LA 
S.N.C.F. A FONDÉ AUSSI LES CHEMINS DE FER NATIONAL EN 
1938. LE TGV A DEUX CLASSES ET LES VOITURES SONT DI¬ 
VISéES EN COMPARTIMENTS. POUR PRENDRE CE TRAIN, IL FAUT 
RÉSERVER UN SIÈGE EN AVANCE. IL Y A 377 PLACES EN PREM¬ 
IÈRE CLASSE ET 257 EN SECONDE. IL Y A DES COUCHETTES, 
DES WAGON-LITS ET DES WAGON~RESTAU R ANT S POUR LES MILLIERS 
DE VOYAGEURS. LES VOITURES SONT S I LEN~CIEU SES, LUXU¬ 
EUSES, ET CLIMATISÉES. SOCRATES EST L'ORDINATEUR QUI 
FAIT TOUTES LES RÉSERVATIONS POUR LA S.N.C.F. LE PRÉSI¬ 
DENT FRANçOIS MITTERAND A INAUGURé LE PREMIER TROçON 
DU TGV-NORD-EUROPE AVEC PARIS ET LILLE LE 18 MAI 1993. 
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LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
LES VOITURES, LES SIEGES, LES COUCHETTES, LE WAGON- 
LIT, LA CLIMATISEUR, SOCRATES, LA CLASSE, LE WAGON-RES¬ 
TAURANT, LA S . N.C.F. 
LES MATéRIAUX: 
UNE PHOTO DE TGV, LES HORAIRES DE TRAIN 
L'EVALUâTiON : LES éLèVES REGARDENT UN FILM SUR LE TGV 
ET RÉPONDENT AUX QUESTIONS ORALES. 
LES FAITS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LE TRAIN LE PLUS MODERNE EST CONNU COMME LA CORAIL. 
CE TRAIN A L'AMBIANCE FEUTRéE, LA DéCORATION INTéRIEURE, 
LA CLIMATISATION, ET LA NOUVELLE SUSPENSION. 
2. LE ROISSY RAIL EST UN TRAIN QUI PART DE LA GARE DU 
NORD ET ARRIVE EN TRENTE MINUTES à ROISSY CHARLES DE 
GAULLE . 
3. L'ORLY RAIL EST UN TRAIN QUI ARRIVE à ORLY EN QUAR¬ 
ANTE MINUTES DE LA GARE DU NORD. 
SOURCES : 
VIDéO PASSPORT FRANçAIS 
JOURNAL FRANCAI S-D'AMéRIQUE 
FRANCE MAGAZINE 
PASSPORT TO FRANCE 
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LA CAPSULE DE CULTURE: LE CONCORDE 
LE BUT: D'APPRENDRE L'INFORMATION SUR LE CONCORDE 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR PRéSENTERA UNE AFFICHE AVEC 
UNE PHOTO DU CONCORDE. LES ÉLÈVES LA REGARDENT. LE 
PROFESSEUR PRÉSENTERA L'INFORMATION SUR LE CONCORDE. 
LE CONCORDE 
LE CONCORDE EST CONSTRUIT PAR LES FRANçAIS ET 
LES ANGLAIS. LE PREMIER VOYAGE éTAIT EN 1971 EN AMéRI¬ 
QUE DU SUD. LE CONCORDE SUPERSONIQUE EST LE SEUL AVION 
SUPERSONIQUE POUR LES VOYAGEURS. IL Y A SEULEMENT SEIZE 
CONCORDES EN SERVICE, LA CONSTRUCTION A CESSé EN 1979. 
CET AVION EST CHER ET éLéGANT. CES AVIONS SONT UTI¬ 
LISéS SURTOUT PAR LES HOMMES D'AFFAIRES ET LES RICHES. 
LE CONCORDE ENVOLE à UNE VITESSE DE 650 MPH, à SEPT 
CHAÎNES . 100 SIÈGES DE PREMIÈRE CLASSE, LA HAUTE CUISINE 
ET LE MEILLEUR VIN ET LE MEILLEUR CHAMPAGNE. LE CON¬ 
CORDE SUPERSONIQUE QUITTE PARIS ET ARRIVE À WASHINGTON, 
D.C. EN TROIS HEURES TRENTE-TROIS MINUTES. LA CONSTRUC¬ 
TION DE CET AVION COÛTE 3 BILLIONS DE DOLLARS. 
LE VOCABULAIRE NéCESSAIRE: 
CHAÎNES, SIÈGES, CHER, ÉLÉGANT, AVION 
L'EVALUATION : LES éLèVES TIRENT LES QUESTIONS DE LA 
BOÎTE DE SURPRISES. 
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LES FAITS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES DEUX AéROPORTS NATIONAUX DE FRANCE SONT ORLY ET 
CHARLES DE GAULLE, ORLY EST POUR LES VOYAGEURS AVEC 
LES DESTINATIONS TRÈS PROCHES. ROISSY CHARLES DE GAULLE 
EST POUR LES VOYAGES VERS L'AFRIQUE, L'AMÉRIQUE DU SUD 
ET DU NORD. LES AéROPORTS SONT SUBVENTIONNéS PAR LE 
GOUVERNEMENT. 
2. LA LIGNE AéRIENNE NATIONALE EST AIR FRANCE. LES 
LIGNES AÉRIENNES PRIVÉES SONT L'UNION DES TRANSPORTS 
AéRIENS ET L'AIR INTER. 
SOURCES : 
ENCYCLOPEDIA AMERICANA 
PASSPORT TO FRANCE 
VIDéO PASSPORT FRANçAIS 
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UNE NARRATION: UN VOYAGE EN FRANCE 
LE BUT: DE DéMONTRER LES SYSTèMES DE TRANSPORTS EN 
FRANCE . 
LE PROCéDé: LE PROFESSEUR JOUERA LE RôLE DU NARRATEUR. 
APRèS CHAQUE DESCRIPTION,, LE NARRATEUR FERA UNE PAUSE; 
LES ÉLÈVES PARLERONT ET JOUERONT LES RÔLES. 
LES PERSONNAGES: PATRICIA, MONIQUE, DENISE, JOHN, 
RAPHAE, CHARLENE, MARGUERITE, PIERRE, LATICE, NICOLETTE 
STEPHON ET DIANE, 
LA MISE EN SCèNE : DOUZE éLèVES AMéRICAINS DU LYCéE CE¬ 
DAR GROVE VISITENT PARIS. ILS ACHèTENT UNE "PARIS VIS¬ 
ITE" POUR PRENDRE L'AUTOBUS, LE MÉTRO, LE TGV ET LE CON 
CORDE POUR VISITER LES CURIOSITÉS. 
LA NARRATION 
ENFIN LES éLèVES AMéRICAINS SONT EN FRANCE, ILS 
QUITTENT LEUR HÔTEL ET DÉCIDENT DE VISITER LE LOUVRE, 
ILS PRENNENT L'AUTOBUS. 
PATRiCIA: VOILà L'ARRêT D'AUTOBUS AVEC DES CERCLES 
ROUGES ET ORANGES SUR LES POTELETS. 
MONIQUE: AVEC LES BILLETS "PARIS VISITE" NOUS POUVONS 
VISITER PARTOUT. JE SUIS PRÊTE! 
JOHN : J'AI OUBLIé MON BILLET! ZUT ALORS! 
RAPHAEL : NE T'EN FAITES PAS, JOHN. ACHETEZ VOTRE BIL¬ 
LET À L'AUTOBUS. CA COÛTE TRÈS CHER MAIS C'EST NÉCES¬ 
SAIRE. 
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PATRICIA: MONTONS! OBLITéRONS NOS BILLETS ET PRENONS 
NOS PLACES. 
MONIQUE: NOUS ARRIVONS AU LOUVRE MAINTENANT. LE VOILà. 
JOHN ET RAPHAEL: VITE, VITE, IL FAUT APPUYER SUR LE 
BOUTON, DESCENDONS ICI. 
LES ÉLèVES ARRIVENT AU MUSéE DU LOUVRE. ILS SUIV¬ 
ENT LE GUIDE QUI PARLE DE L'HISTOIRE DU LOUVRE. ILS 
REGARDENT LES TABLEAUX CÉLÈBRES. ILS DÉCIDENT DE PREN¬ 
DRE LE MéTRO POUR VISITER LA PLACE DE LA CONCORDE. 
CHARLENE : Ou EST L'ENTRéE DU MéTRO? 
MARGUERITE : L'ENTRéE EST DéSIGNéE PAR UN GRAND "M." 
JE LA VOIS MAINTENANT. 
PIERRE: QUELLE LIGNE PEUT-ON PRENDRE POUR LA PLACE DE 
LA CONCORDE. JE SUIS TRèS TROUBLé. 
DENISE: C'EST FACILE, PIERRE. VOILà LE PLAN DU MéTRO. 
APPUYEZ SUR CE BOUTON ET çA NOUS DONNE NOTRE DESTINA¬ 
TION. DESCENDONS LES MARCHES ET CHERCHONS LES PANNEAUX. 
DIANE: LES PANNEAUX! POURQUOI? OH, J'Y SUIS, LES PAN¬ 
NEAUX NOUS DIRIGENT AU GUICHET. REGARDE! REGARDE! 
CETTE STATION EST PLUS MODERNE ET éLéGANTE AVEC LES STA¬ 
TUES ET LES TABLEAUX. QUELLE STATION BIZARRE! 
DENISE, DIANE. CHARLENE ET PIERRE ET MARGUERITE: LE 
TRAIN ARRIVE! MONTONS ET DESCENDONS À LA PLACE DE LA 
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CONCORDE . 
EN QUELQUES MINUTES., LES éLèVES ARRIVENT à LA 
PLACE DE LA CONCORDE. ILS MONTENT DANS LES MARCHES ET 
LA VOILà. ILS REGARDENT CE MONUMENT INCROYABLE ET PAR¬ 
LENT DE LA GUILLOTINE, DE LOUIS XVI ET DE MARIE ANTOI¬ 
NETTE, MONIQUE TéLéPHONE ET FAIT DES RéSERVATIONS POUR 
TOUT LE MONDE AU TGV, IL S DÎNENT AU RESTAURANT; PUIS, 
ILS SONT PRÊTS À PASSER LA SOIRÉE À LYON. 
STEPHON : ALLONS, TOUT LE MONDE. C'EST L'HEURE DE DE¬ 
SCENDRE; PRENONS LE MÉTRO À LA GARE DE LYON. LE TGV 
N'EST JAMAIS EN RETARD, GRÂCE À SOCRATES. 
LAT i CE : Qui EST-CE? SOCRATES! AH, JE ME RAPPELLE, 
C'EST L'ORDINATEUR QUI ARRANGE LES PLANS POUR LES 
TRAINS. 
NiCOLETTE : Oui, C'EST VRAI. NOUS PRENONS LE TGV, LE 
TRAIN LE PLUS RAPIDE DU MONDE. C'EST ÉCONOMIQUE AUSSI. 
STEPHON : C'EST LA GARE DE LYON. IL Y A BEAUCOUP DE 
TRAINS À LA GARE. QUELLE TRAIN EST LE TGV? 
LATiCE : VOILà NOTRE TRAIN AU QUAI NUMéRO 6. AH, C'EST 
TRÈS ÉLÉGANT. 
N I COLLETE : NOUS ALLONS NOUS AMUSER PENDANT CE VOYAGE. 
ALLONS-Y. NOUS AVONS LES PLACES EN DEUXIèME CLASSE. 
VOILà LE CONDUCTEUR, IL PREND LES BILLETS. NOUS SE- 
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RONS À LYON EN DEUX HEURES. 
A LYONS, LES éLèVES FONT DES ACHATS. ILS ACHè¬ 
TENT DES PANTALONS, DES CHEMISES, DES ROBES, ET DES COS¬ 
TUMES DE SOIE ET DE RAYONNE. LYON EST CONNU POUR SES 
INDUSTRIES DE SOIE ET DE RAYONNE. IL S PASSENT UN PEU 
DE TEMPS À LA CAVE ET GOÛTENT DU VIN. APRÈS DEUX 
HEURES, ILS SE PRÉPARENT POUR RETOURNER À PARIS. A PARIS, 
LES ÉLÈVES MONTENT DANS LE TRAIN ET SE DÉPÊCHENT À LA 
STATION ROISSY CHARLES DE GAULLE CAR LE CONCORDE PART 
POUR WASHINGTON, D.C. à SEPT HEURES ET DEMIE. 
DENISE: LE CONCORDE SUPERSONIQUE EST CONTRUIT PAR LES 
FRANçAIS ET LES ANGLAIS ET C'EST UN AVION INCROYABLE. 
DIANE: VOUS AVEZ RAISON, DENISE, ET C'EST L'AVION LE 
PLUS RAPIDE DU MONDE. 
MARGUERITE : MAIS, CET AVION EST POUR LES RICHES, N'EST- 
CE PAS? 
CHARLENE : Oui, MAIS CE SOIR NOUS SOMMES RICHES CAR NOUS 
AVONS ÉCONOMISÉ TOUT L'ÉTÉ POUR CE VOYAGE. 
STEPHON : COMBIEN DE PLACES Y A-T-IL? 
LATICE : SEULEMENT CENT, JE PENSE. 
N I COLETTE : NOUS AVONS DE LA CHANCE! 
PIERRE: CE VOYAGE SERA TRèS CONFORTABLE ET TRèS VITE. 
JOHN : CET AVION VOLE A UNE VITESSE DE 650 MPH. 
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RAPHAEL : JE VAIS éCOUTER LES SEPT CHAîNES, JE SUIS 
UN FANA DE MUSIQUE. 
MONIQUE: JE DéSIRE MANGER DE LA CUISINE FRANçAISE ET 
BOIRE DU VIN ROUGE. 
PATRiciA : Nous SERONS à WASHINGTON EN TROIS HEURES 
TRENTE-TROIS MINUTES. J'EN SERAI CONTENTE, 
TOUT LE MONDE: LE SYSTèME DE TRANSPORT EN FRANCE EST 
FORMIDABLE . 
LES ACTIVITéS SUPPLéMENTAIRES: 
1. LES éLèVES OBSERVENT LES DIFFéRENCES ENTRE LE SYS¬ 
TèME DE TRANSPORT EN FRANCE AVEC CELUI DES ETATS-UNIS 
ET PLACENT LES RÉSULTATS AU JOURNAL DU LYCÉE. 
2, LES éLèVES PRéPARENT UN TABLEAU QUI NOTE LES DIFFéR¬ 
ENCES ENTRE LE SYSTÈME DE TRANSPORT FRANÇAIS ET AMÉRI¬ 
CAIN. 
SOURCES : 
"THE CULTURE CLUSTER." FOREIGN LANGUAGE ANNALS 
TRO i s i èME LIVRE 
APPENDIX A 
TEST: UNIT 1 
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UNITE 1 - LES FETES ET LES TRADITIONS 
LES DIRECTIONS: LISEZ LES PHRASES SUIVANTES ET ENCER¬ 
CLEZ LE CHIFFRE BASÉ SUR LES CHOIX SUIVANTS. 
1 - TOUJOURS 
2 - PRESQUE TOUJOURS 
3 - QUELQUEFOIS 
A - PRESQUE JAMAIS 
5 - JAMAIS 
1. LES FRANçAIS CéLèBRENT 
LEUR FêTE, LE JOUR QUI EST 
ASSIGNÉ AU SAINT DONT ILS 
PORTENT LE NOM. 
2. LA TRADITION FRANçAISE 
EST D'ENREGISTRER LES 
NOMS D'ENFANT À L'ETAT 
CIVIL. 
3. UN FRANçAIS PEUT CHANGER 
SON PRÉNOM SANS L'AUTORITÉ 
DU PREMIER MINISTRE. 
4. LES FRANçAIS CéLéBRANT LA 
VIE DES SAINTS EN FRANCE 
AU MOIS DE NOVEMBRE. 
5. LES FRANçAIS CONSIDèRENT 
JEANNE,.D'ARC COMME 
L'HERO’INE NATIONALE, 
6. LES FRANçAIS ASSEMBLENT 
PAILLE, SCIURE DE BOIS, 
ET HERBES SÉCHÉES POUR UNE 
CAISSE DE PÂQUES. 
7. LES ENFANTS FRANçAIS 
REÇOIVENT LES OEUFS AU 
CHOCOLAT POUR PÂQUES. 
1 2 3 A 5 
12 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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8. LES OEUFS DURS COLORéS 1 2 
REPRÉSENTENT LA FERTILITÉ, 
9. LES FRANçAIS LAISSENT LE 12 
(LA) DéFUNT(E) à SA PROPRE 
MAISON DANS SA CHAMBRE. 
10. LES POMPES FUNèBRES ORGANISENT 1 2 
L'ENTERREMENT. 
11. ON EMBAUME LE (LA) DéFUNT(E). 1 2 
12. LA FAMILLE VA à PIED AU 12 
CIMETIÈRE. 
13. Tous LES FRANçAIS VONT AU 12 
CIMETIÈRE LE DEUX NOVEMBRE. 
14. Dix JOURS AVANT LE MARIAGE, 1 2 
LES BANS SONT AFFIXÉS À LA 
MAIRIE ET À L'ÉGLI SE. 
15. A UNE CÉRÉMONIE CIVILE, ON 12 
REÇOIT LE LIVRET DE FAMILLE. 
16. EN FRANCE, IL Y A DEUX 1 2 
CÉRÉMONIES RELIGIEUSES DE 
MAR I AGE. 
17. A UNE CÉRÉMONIE RELIGIEUSE, 1 2 
LE COUPLE JETTE LES DRAGÉES 
AUX ENFANTS. 
18. A UNE CÉRÉMONIE RELIGIEUSE, 1 2 
LES INVITÉS SONT OBLIGÉS DE 
SIGNER LE REGISTRE DE MARIAGE. 
19. Au REPAS DE NOCES, LE GARçON 1 2 
D'HONNEUR PREND LA JARRETIÈRE 
DE L'ÉPOUSE ET LA VEND AUX 
INVITÉS. 
20. LES PARENTS REçOIVENT LES 1 2 
CADEAUX DE NOëL. 
21. LES FRANçAIS MANGENT LA 12 
BÛCHE DE NOËL POUR NOËL. 
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3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
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22. LES ENFANTS PLACENT LES 
SABOTS DEVANT..LA CHEMINÉE 
PENDANT LA NOËL. 
23. LES FRANçAIS OBSERVENT LE 
MARDI GRAS ANNUELLEMENT. 
24. LES FRANçAIS CéLèBRENT LE 
MARDI GRAS DANS LES RUES 
EN COSTUMES. 
25. LES FRANçAIS DéCORENT LE 
BOEUF GRAS AVEC DES RUBANS 
ET DES GUIRLANDES. 
12 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
APPENDIX B 
TEST: UNIT 2 
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UNITE 2 - L'EXAMEN - LA VIE QUOTIDIENNE 
LES DIRECTIONS: LISEZ LES PHRASES SUIVANTES ET ENCER¬ 
CLEZ LE CHIFFRE BASÉ SUR LES CHOIX SUIVANTS. 
1 - TOUJOURS 
2 - PRESQUE TOUJOURS 
3 - QUELQUEFOIS 
A - PRESQUE JAMAIS 
5 - JAMAIS 
1. LE DîNER EST RéSERVé POUR LA 
FAMILLE ET DURE TROIS OU 
QUATRE HEURES. 
2. EN FRANCE, LE PèRE EST LE 
CHEF ET LE SYMBOLE DE 
L'AUTORITÉ . 
3. LES FRANçAIS NE MANGENT RIEN 
SANS PAIN. 
A. LA MAISON D'UN FRANçAIS EST 
UN ENDROIT TRÈS PRIVÉ. 
5. LES FRANçAIS SE SERRENT LA 
MAIN AVEC UNE SEULE POIGNÉE 
DE MAIN. 
6. LES FRANçAIS PARLENT AVEC 
LES ÉTRANGERS DANS LE MÉTRO, 
LE TRAIN, OU L'ASCENSEUR. 
7. LES FRANçAIS SONT BIEN 
ÉLEVÉS ET GARDENT LEUR 
DI STANCE . 
8. Si VOUS êTES INVITé à UNE 
MAISON FRANÇAISE, APPORTEZ 
DES CHRYSANTHÈMES ET DU VIN. 
12 3 4 5 
12 3 4 5 
12 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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9, LES FRANçAIS SORTENT AVEC 
LEURS PARENTS. 
10. UN COUPLE FRANçAIS EST TRèS 
AFFECTUEUX DANS LA MAISON. 
11. LES FRANçAIS PARTAGENT LES 
SECRETS AVEC LEURS PARENTS. 
12. LES FRANçAIS BOIVENT DE LA 
BIÈRE AU PIQUE-NIQUE. 
13. LE CAFé EST UN ENDROIT 
SOCIAL OÙ L'ON RENCONTRE 
SES AMIS. 
14. LES FRANçAIS AIMENT VISITER 
LES MUSEÉS. 
15. LES FRANçAIS ROMPENT LE PAIN. 
16. LES FRANçAIS MANGENT DU 
FROMAGE AVEC LA FOURCHETTE. 
17. ILS EMBRASSENT LEURS PARENTS 
CHAQUE FOIS QU'ILS ENTRENT 
ET SORTENT DE LA MAISON. 
18. LES FRANçAIS PLACENT LES 
DEUX MAINS SUR LA TABLE. 
19. A LA MAISON D'UN FRANÇAIS, 
IL FAUT BOIRE DU VIN À 
PETIT COUPS. 
20. TOUTES LES éCOLES ET LES 
LYCÉES PORTENT DES NOMS 
DE PERSONNAGES ILLUSTRES. 
21. LE BAC REPRÉSENTE LA FIN 
DES ÉTUDES SECONDAIRES, 
22. ON SERT DES CROISSANTS, 
DE LA CONFITURE ET DU 
CAFÉ AU LAIT POUR LE PETIT 
DÉJEUNER. 
23. LES FRANçAIS' APPORTENT LE 
PAIN SOUS LE BRAS. 
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12 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
24. APRèS CHAQUE PRéSENTATION 
DE COLLECTION, PATRICK 
KELLY A DONNé UN SOUVENIR 
D'UNE PETITE POUPÉE NUE NOIRE. 
25. PATRICK KELLY PORTE UN BOUTON 
DU DR. M. L. KING ET UN 
CHAPEAU DE VÉLO. 
APPENDIX C 
TEST: UNIT 3 
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UNITE 3 - L'EXAMEN - LES LOISIRS 
LES DIRECTIONS: LISEZ LES PHRASES SUIVANTES ET ENCER 
CLEZ LE CHIFFRE BASÉ SUR LES CHOIX SUIVANTES. 
1 - TOUJOURS 
2 - PRESQUE TOUJOURS 
3 - QUELQUEFOIS 
A - PRESQUE JAMAIS 







LES HOMMES FRANçAIS JOUENT 1234 
AU JEU DE BOULE CAR C'EST 
UNE TRADITION. 
ON JOUE AU JEU DE BOULE EN 1234 
PLEI N AIR. 
ON JOUE AU JEU DE BOULE DANS 
LE MIDI DE LA FRANCE. 
LES ÉLèVES FRANçAIS VONT à 
LA MONTAGNE EN MARS POUR 
LES CLASSES DE NEIGE. 
LE GOUVERNEMENT SUBVENTIONNE 
LES CLASSES DE NEIGE POUR 
LES ÉLÈVES FRANÇAIS. 
LES FRANçAIS APPORTENT UN 
TIRE-BOUCHON AU PIQUE“NIQUE. 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
7. LES FRANçAIS REçOIVENT LE 1234 
"BAC" APRèS LES CLASSES DE 
NEIGE. 
8, LES FRANçAIS FERMENT à CLEF 1234 
LES ÉCOLES PENDANT LE MOIS 
D'AVRIL. 
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9. LE SKI PASS EST NéCESSAIRE 
POUR LES SKIEURS, 
10. LES FRANçAIS VONT à LA 
CAMPAGNE LE DIMANCHE POUR 
FAIRE UN PIQUE-NIQUE. 
11. POUR UN PIQUE-NIQUE FRANçAIS 
ON APPORTE DES POMMES. 
12. POUR FAIRE UN PIQUE-NIQUE, 
LES FRANçAIS PORTENT DE LA 
NOURRITURE DANS UN FILET. 
13. LES FRANçAIS BOIVENT DU VIN 
CAR ILS ONT SOIF. 
14. LES FRANçAIS APPRéCIENT LE 
VIN COMME ILS APPRÉCIENT 
L'ART. 
15. LES FRANçAIS éTENDENT UNE 
NAPPE QUAND ILS FONT UN 
PIQUE-NIQUE. 
16. LES FRANçAIS PORTENT DES 
GLAÇONS AU PIQUE-NIQUE. 
17. LES JEUNES FRANçAIS APPREN¬ 
NENT L'ART DE CYCLISME. 
12 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
18, E TOUR DE FRANCE EST 
ASSOCIÉ AVEC LA PAIX. 
1 2 3 4 5 
19. E GAGNANT DU TOUR DE FRANCE 
PORTE UN MAILLOT VERT. 
1 2 3 4 5 
20. E GAGNANT REçOIT UNE COUPE 
ET BEAUCOUP D'ARGENT. 
1 2 3 4 5 
21. Tous LES FRANçAIS VONT AU 
THÉÂTRE CLASSIQUE. 
1 2 3 4 5
22. ES FRANçAIS SONT ATTACHéS 
À LEUR PASSÉ. 
1 2 3 4 5 
23. OUR TROUVER LE PRIX, LES 12345 
PROGRAMMES, ET LES HORAIRES 
DE TOUTES LES SALLES DE 
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SPECTACLES, LES FRANÇAIS 
CONSULTENT LE FIGARO. 
24. ASTéRIX ET OBéLIX FéLICITENT 12345 
TOUT LE MONDE QU'ILS RENCON¬ 
TRENT SUR LES MISSIONS 
PÉRILLEUSES. 
25. ASTéRIX PARLE DE LA 12345 
SUPÉRIORITÉ ET DE L'INDIVI¬ 
DUALITÉ DES FRANçAIS. 
APPENDIX D 
TEST: UNIT 4 
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UNITE 4 - L'EXAMEN - LES SYSTEMES DE TRANSPORTS 
LES DIRECTIONS: LISEZ LES PHRASES SUIVANTES ET ENCER¬ 
CLEZ LE CHIFFRE BASÉ SUR LES CHOIX SUIVANTS. 
1 - TOUJOURS 
2 - PRESQUE TOUJOURS 
3 - QUELQUEFOIS 
4 - PRESQUE JAMAIS 
5 - JAMAIS 
1. A L'ARRêT D'AUTOBUS, ON VOIT 12345 
DES CERCLES ROUGES ET ORANGES 
AU SOMMET DES POTELETS. 
2. ON PEUT PRENDRE LE TGV AUX 12345 
ETATS-UNI S . 
3. ON UTILISE UNE CARTE ORANGE 
POUR UNE RÉDUCTION. 
1 2 3 4 5 
4. LES FRANçAIS UTILISENT LE 12345 
MÊME BILLET POUR LE MÉTRO, 
L'AUTOBUS, OU LE R,E.R . 
5. LES FRANçAIS CONSIDèRENT LE 12345 
MÉTRO, LE SYSTÈME LE PLUS 




AVEC LE "PARIS VISITE," ON 
PEUT VOYAGER SUR LE CONCORDE. 
TOUS LES TRAINS SONT GOU¬ 
VERNÉS PAR LE GOUVERNEMENT 
FRANÇAIS. 
L'ENTRéE DU MéTRO EST DéSIG¬ 
NéE AVEC UN "M", ET UN PLAN 
DE MÉTRO. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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9. DANS LE TGV, IL Y A DES 
WAGON-LITS. 
10. IL Y A DES STATUES ET DES 
TABLEAUX À LA STATION DU 
LOUVRE. 
11. IL FAUT RéSERVER D'AVANCE UN 
FAUTEUIL DANS LE TGV. 
1 2 3 if 5 
12 3 4 5 
1 2 3 4 5 
12. DANS LE TGV ON VOYAGE à 12345 
LONDRE EN DEUX HEURES. 
13. SOCRATES, UN ORDINATEUR, FAIT 12345 
DES RÉSERVATIONS POUR LE 
S.N.C.F. 
14. ON CONSIDèRE LE CONCORDE 12345 
L'AVION LE PLUS RAPIDE DU 
MONDE . 
15. LE CONCORDE VOLE à UNE 12345 
VITESSE PLUS QUE 200 
K ILOMÈTRES. 
16. N PEUT PRENDRE LE CON¬ 
CORDE à L'AéROPORT ORLY, 
1 2 3 4 5 
17. ES AéROPORTS FRANçAIS SONT 
TOUS PRIVÉS. 
1 2 3 4 5 
18. L'AIR INTER EST SUBVENTIONNé 
PAR LE GOUVERNEMENT. 
1 2 3 4 5 
19. LE CONCORDE EST CONFORTABLE, 12345 
AVEC LA HAUTE CUISINE ET LE 
MEILLEUR VIN. 
20. LES FRANçAIS DéSIRENT DE 12345 
GRANDES VOITURES. 
21. LES FRANçAIS CONDUISENT DE 
PETITES VOITURES, 
1 2 3 4 5 
22. DANS L'AUTOBUS, IL FAUT 12345 
SONNER LE BOUTON DE DEMANDE 
D'ARRÊT. 
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23. LES éLèVES FRANçAIS SAVENT 12345 
QUE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE 
ONT PRODUIT LE CONCORDE. 
24. ON ACHèTE DES BILLETS POUR LE 
MÉTRO AU GUICHET. 
1 2 3 4 5 
25. ON PEUT ALLER AU BUREAU DE 12345 
TOURISME POUR APPRENDRE 
à PRENDRE LE TRAIN. 
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